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January: 30 Algerian 
hostages managed to flee following the neutralization of two terrorists by the 
Algerian military. In addition 15 expatriates, including a French couple, also managed 
to flee. At Midday, the Algerian Special Forces started the military intervention on the 
 





gas facility. The intervention allowed the freeing of hundreds of workers both 
national and foreign. In the evening it was reported that the military intervention had 
managed to totally secure the living quarters located about 5 km from the gas facility, 
and that the operations on the gas facility were ongoing. 
Friday 18 January: reports indicated that 18 terrorists were eliminated by the 
security forces and 12 hostages executed by the terrorists while more than 100 
foreign hostages among 132 in addition to 573 Algerian were liberated. The terrorists 
claimed to still hold seven hostages among which three Belgians, two Americans, a 
Japanese and a British. 
Saturday 19 January: the Algerian Special Forces launched the final assault on the 
terrorists who had cold bloodedly already executed the seven hostages. 11 terrorists 
were eliminated during the final assault. The Algerian authorities confirmed that 792 
hostages including 136 expatriates were liberated, 29 terrorists eliminated and 3 
arrested. In total thirty-seven (37) hostages perished. 
The Algerian interior ministry reported the recovery of: 
 six machine-guns 
 21 rifles 
 two shotguns 
 two 60mm mortars with shells 
 six 60mm missiles with launchers 
 two rocket-propelled grenades with eight rockets 
 10 grenades in explosive-belts 
Soon after the Algerian military had retaken control of the gas facility, Belmokhtar 
put out a statement through the ANI news agency, threatening to carry out more 
attacks against the states battling the Islamists in Mali if they did not stop their 
military involvement there. In the statement, the group gave their account of the 
attack, saying that the operation had been planned a long time ago, that they had 
tried to negotiate with an oil company, "Westerners and Algerians", and "senior 
intelligence officials," but the Algerians chose to intervene instead. Britain refused to 
go into details about claims made during the siege by the hostage takers leader, 
Abdul Rahman al-Nigeri that he had been in contact with British officials, who said: 
“we don't negotiate with terrorists." Soon after Belmokhtar made another statement 
to claim once again responsibility for the carrying out of the attack and offered to 
negotiate with Western countries and the Algerian government in order to stop all 
military intervention in northern Mali. 
II. THE PERPETRATORS 
At the core of the attack is the veteran Algerian jihad Mokhtar Belmokhtar (a.k.a. 




commander whose differences with the movement's leadership resulted in 
Belmokhtar’s eviction from AQIM in October 2012 and setting up his own fighting 
group, "the Brigade of those who Sign with Blood,”- al-Muaqioon Biddam1-. It is 
reported that this group is closely linked to the Movement for Oneness and Jihad in 
West Africa (MOJWA)-Jamāat at-tawḥīd wal-jihād fī gharb afrīqqīyā2, given that 
Belmokhtar is behind the creation of the latter, which in turn is fully financed by 
Narco-trafficking. 
Early December 2012, Belmokhtar led a column of fighting vehicles and loyalist to the 
Malian border post of Al-Khalil, close to the Algerian border. Al-Khalil, north of Kidal, 
is a vital border post-along on the main Saharan road that brings all types of 
commerce, licit and illicit, South through the Algerian desert town of Adrar. 
The twenty-nine (29) terrorists were from eight nationalities namely nine (9) 
Tunisians, eight (8) Egyptians, three (3) Algerians, two (2) Canadians, two (2) Libyans, 
two (2) Malians, two (2) Nigeriens, and one (1) Mauritanians. The group used four (4) 
all terrain vehicles (4X4) to gain access into Algerian Territory. It was assisted by an 
Algerian veteran jihadist Lamine Boucheneb (a.k.a. Ami Tahir), leader of the “Fils du 
Sahara pour la Justice Islamique3” and Mauritanian Abdallahi Ould Humeida both 
eliminated in the Algerian helicopter attack on the terrorists when they tried to flee 
the gas plant in vehicles using hostages as human shield. Among the first terrorists to 
be neutralized was Abu al-Bara, an Algerian associate of Belmokhtar and the 
apparent leader of the raid.    
III. THE DEMAND  
It was reported that the terrorists demanded the release of 100 Islamists, from 
Algerian prisons in exchange for the release of hostages. The militants demanded an 
end to French military operations against Islamists in northern Mali, in return for the 
safety of the hostages. A spokesman claiming to represent the "Masked Brigade" (or 
al-Mulathameen Brigade) said the hostage seizure was a response to Algeria's 
opening of its airspace to French warplanes that attacked Mali's militants five days 
earlier. Another report mentioned a demand for the release of Aafia Siddiqui and 
Omar Abdel-Rahman, both held in American prisons on terrorism-related cases. 
IV. THE CLAIM 
On January 16, Belmokhtar's group issued a statement claiming responsibility for the 
attack on In-Amenas and declaring that it was a "response to the blatant intervention 
of the Crusader French forces in Mali" and the Algerian "conspiracy with the French 
to strike the Muslims in Mali". Though the claim suggested that the attack was in 
                                                          
1
 Arabic : الموقعون بالدماء كتيبة , French: les Signataires par le sang 
2
 Arabic: جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا‎, French: Mouvement pour le Tawhîd et du Jihad en Afrique de l'Ouest 
(MUJAO) 
3
 Sons of the Sahara for an Islamic Justice, a group which was made headlines following its attack of 2007 on 




response to Algeria’s decision to allow over-flight of its territory by French military 
aircrafts, this is could not be true since the assault took place only a few days after 
the French intervention in Mali. An assault such as the one carried n In-Amenas 
would, for a fact necessitate weeks of planning and organization, even more if the 
attack was actually mounted in Mali as claimed by the attackers. The Algerian 
authorities, following the arrest of the three terrorists, have indeed confirmed that 
the operation had been prepared for nearly 2 months, and that the group did in fact 
come from Mali through the border between Algeria and Mali, Algeria and Niger and 
finally the borderline between Algeria and Libya from which they entered the 
Algerian territory, noting that In-Amenas is about 40 km from the Libyan border 
making it the ideal access point for the terrorists. 
Most interesting was the nearly simultaneous claim of responsibility from AQIMs 
Katibat Al-Moulathamoun, the former group of Belmokhtar before the split in 
October. This could only confirm previous assumptions that the Belmokhtar is still the 
leader of Al-Moulathamoun from which he created the Brigade of those who Sign 
with Blood (Mua'qi'oon Biddam) which seems to be a brigade established for suicide 
attacks given that the Jihadist constituting the brigade are referred to as Fedayeen 
(those who sacrifice themselves for the cause). 
V. ANALYSIS: 
A terrorist attack of this type was somewhat unexpected, at least based on previous 
experience. Even at the height of clashes between Algeria’s Islamist militants and 
government forces in the 1990s, the Islamists never attempted to penetrate a heavy 
security cordon placed around Algeria’s vital oil and gas infrastructure in the southern 
desert region. Fighting from well-concealed bases in the heavily-wooded Mountains 
of northern Algeria was always preferable to mounting operations in difficult desert 
terrain where no cover was available from air surveillance or strikes. In this sense, it 
seems that proximity to Libya may have been the deciding factor in the selection of 
In-Amenas as a target. Libya is still struggling to consolidate control over its desert 
interior and the distance from the Libyan border to In-Amenas could be easily 
covered at night, allowing the attackers to emerge undetected at dawn.   
Furthermore, this is the first time that such a multinational constituency of AQ 
conducts an operation of this magnitude in the Sahel. This confirms the initial 
assumptions that a military intervention in Mali could unleash a new Jihad Front 
where jihadist from different nationalities could be attracted, as was the case with 
the reported Canadians, Egyptians and Tunisians who were among the terrorist group 
that conducted the attack in In-Amenas.  
The Algerians know from harsh experience that the hostages are dead men walking. 
The fanatics launched their whole operation with suicide troops. To begin with, they 
never expected to walk away. Their goal is to take down as many Westerners/ infidels 




this crowd. It's very significant that they've raced, under fire, to the most sensitive 
part of the plant, with explosives in hand. 
Keep in mind that even though Belmokhtar broke off from al Qaeda in the Islamic 
Maghreb (AQIM) to forge his own group, there are numerous reports that his group 
still fights alongside AQIM and its allies. 
The hostage-taking was somewhat unusual in that both kidnappers and abductees 
remained in the in touch with the outside world by telephone. Also it was reported 
that foreign hostages were all tied up and gathered in one area whereas Algerian 
hostages were left to roam on-site freely. One of the hostages told France 24 TV that 
the prisoners had been forced to wear explosive belts by the readers, who promised 
to blow up the gas plant if attacked by the Algerian forces. Another hostage reported 
that the attackers had mined the entire plant and were well armed with rocket-
propelled grenades. As the Algerian military made its final assault on the complex, a 
spokesman for the hostage takers was on the phone with the Mauritanian news 
agency, threatening to kill the hostages against the background of loud explosions 
before the line went dead. The reasons that explain such a situation is that the 
terrorists were using the Algerian hostages as human shields to any potential attack 
by the Algerian forces using helicopters or snipers. As for the telephone usage by 
foreign hostages it must have been done for the purpose of having the government's 
of those nationals putting pressure on Algeria to let free the hostage takers and the 
hostages and allow them to cross the borders. 
VI. CONCLUSION  
The raid suggests that Belmokhtar continues to work closely with AQIM elements 
despite the differences that led the veteran jihadist to be ejected as Emir of Katibat 
Al-Moulathamoun in October 2012 and to create his own formation in early 
December 2012. However, there is a strong possibility that Belmokhtar’s raid on In-
Amenas will have the inevitable result of creating further competition between him 
and the AQIM leader Abdelmalek Droukdel (a.k.a Abou Mosaâb Abdelouadoud), 
having as a consequence further attacks in Algeria, from AQIM Central point of view, 
and further attacks of similar magnitude by Belmokhtar across the region, in 
particular  against troop countries contributing in Mali, a way for him to confirm his 
supremacy over AQIM in retaliation to his eviction and probably negotiating with Al-
Qaeda Central the creation of Al-Qaeda Sahel Franchise under his leadership.   
Though unsuccessful in the short-term, the raid will have a long-term impact on the 
regional border security cooperation. There is a strong possibility of further strikes in 
Algeria to relieve pressure on embattled AQIM units in northern Algeria, where 
recent and effective counterterrorist operations have put the movement on its heels. 
Most importantly, however, is the realization that it is Libya, rather than northern 












Prise d’otages en Algérie: le 
déroulement de l’attaque  
Les terroristes qui ont pris en otage plusieurs centaines d’employés près d'In 
Amenas, à l’est de l’Algérie, auraient réussi à pénétrer sur le site après s’être 
emparés d’un convoi d’expatriés dans le complexe gazier. 
 
Le complexe gazier de Tigantourine, dans l'est de l'Algérie, où a eu lieu la prise 
d'otages. Photo : capture d'écran / FranceTV Info 
Les terroristes attaquent un convoi d’expatriés 
Mercredi 16 janvier, à l’aube, des islamistes appartenant à la Katibat el 
Moulathamine, groupe terroriste implanté dans le Sahel depuis 1992, attaquent un 
bus d’étrangers qui se dirigeaient vers l’aéroport. Les terroristes, représentant un 
groupe d’une trentaine d’hommes, se séparent alors en deux groupes : certains 
vont vers l’usine, et les autres pénètrent dans la base-vie du complexe gazier, 
exploité par le consortium British Petroleum-Statoil-Sonatrach à Tigantourine (à 




Selon des informations recueillies par Les Échos, un certain nombre d’expatriés qui 
devaient être acheminés par convoi à l’aéroport, ont réussi à se cacher. Parmi eux, 
trois Britanniques se sont cachés dans un faux plafond, et un Français sous son lit. 
Il est donc pour l’heure difficile de déterminer le nombre exact d’otages qui se 
trouvent encore entre les mains des terroristes. 
« Je suis resté caché pendant près de 40 heures » 
Vendredi 18 janvier, un rescapé français, Alexandre Berceaux, a témoigné sur 
Europe 1 : « Je suis resté caché pendant près de 40 heures dans ma chambre. 
J’étais sous le lit, j’ai mis des planches un peu partout au cas où. J’avais un peu de 
nourriture, un peu à boire, je ne savais pas combien de temps cela allait durer », 
avant d’être sauvé par des militaires algériens. 
Un ingénieur algérien a par ailleurs déclaré sur France Info que les employés 
« s’apprêtaient à sortir de [leurs] chambres » mercredi matin, « vers 5h30, 5h45 » 
quand l’attaque a commencé. « C'était l'heure du changement des équipes. Tout à 
coup, il y a eu les coups de feu, les explosions, on n'a rien compris, l'alarme s'est 
déclenchée », explique l’homme, qui souhaite garder l’anonymat. 
« On ne cherche que les expatriés, les Algériens vous pouvez partir ! » 
Les ravisseurs auraient ensuite réussi à couper l’électricité, plongeant les 
employés dans le noir. « Ils ont pris possession de la base, ils sont entrés dans 
les chambres, ils ont cassé les portes tout en criant : on ne cherche que les 
expatriés, les Algériens vous pouvez partir ! ». Après avoir encerclé puis attaché les 
expatriés, les djihadistes se seraient regroupés à côté du restaurant. 
Parmi les otages figurent plusieurs centaines d’Algériens, et des Américains, des 
Français, des Britanniques, de Japonais, des Norvégiens, des Philippins et un 
Irlandais. Selon l’ingénieur algérien, les ravisseurs avaient des accents « qui 
paraissaient libyens, algériens ». Selon un autre témoin, un terroriste qu’il a vu, 




Les ravisseurs étaient très bien armés 
L’ingénieur algérien a expliqué que les ravisseurs étaient munis de bombes, et que 
ceux qu’il a vus « n'étaient pas noirs, mais de type maghrébin, normal. Ils étaient 
super bien armés, très à l'aise, trente, trente-cinq ans. On a entendu des tirs 
d'armements lourds ». Mercredi matin, les rafales de balles auraient duré plus de 
deux heures et demi, selon un autre témoin. 
Après l’arrivée de l’armée algérienne sur le site, les terroristes auraient séparé les 
otages, les expatriés d’une part, et les Algériens de l’autre. « Maintenant, on est 
sans nouvelles de nos collègues expats qui travaillent avec nous. C'est eux qu'ils 
ont pris pour bouclier », raconte un autre témoin anonyme. Les terroristes auraient 
obligé certains otages à porter des ceintures d'explosifs. 
L’armée algérienne intervient : un « soulagement » pour certains rescapés 
Brahim, un autre témoin entendu sur France 24, raconte que les premiers 
accrochages entre l’armée algérienne et les terroristes ont eu lieu jeudi 17 janvier 
vers 13h. Lui a réussi à s’évader, coupant les grillages avec des pinces : « Nous 
sommes sortis tous ensemble en courant. Nous étions une cinquantaine 
accompagnés de trois employés étrangers ». « Nous avons été accueillis par les 
brigades des forces spéciales qui se trouvaient à quelques dizaines de mètres de 
la base ». 
Pour l’heure, une centaine d’otages étrangers (sur 132) et 573 otages algériens 
auraient été libérés. Selon les autorités algériennes, 18 terroristes (sur 32) ont été 
abattus pendant le premier assaut mené jeudi par les forces spéciales algériennes. 
L’agence Reuters évoque quant à elle la mort d’une trentaine d’otages, dont au 






Attaque terroriste contre une base de BP et 
Sonatrach au sud de l’Algérie 
 
Par La rédaction F | janvier 16, 2013 10:27  
 
 
Une base de vie de British Pétroleum et de la compagnie algérienne Sonatrach, 
située au Sud de l’Algérie, a été attaquée Mercredi vers 2 H du matin  janvier 
par un groupe terroriste d’origine inconnue, a appris Algérie-Focus de 
plusieurs sources concordantes. 
La base de vie est située plus exactement à 120 Km de la ville d’In Amenas, dans la 
wilaya d’Illizi, à l’extrême sud-est du pays. Selon nos sources, un groupe terroriste a 
surgi en plein désert pour s’en prendre à cette base où résident des travailleurs 
algériens et quelques expatriés étrangers. Selon les informations que nous 
détenons, les terroristes auraient pris en otage les travailleurs de cette base. Par 
ailleurs, deux blessés sont à déplorer. D’autres sources précisent que l’une de ces 
deux victimes aurait succombé à ses blessures. Cependant, ces informations restent 
à prendre au conditionnel car aucune source officielle sécuritaire n’a fourni des 






Algérie: attaque islamiste et prise d'otages sur 
un site de BP 
Mis en ligne le 16/01/2013 à 13h15 
ALGER (AFP) 
Des islamistes ont attaqué mercredi un site de 
British Petroleum dans le sud de l'Algérie et pris 
en otage plusieurs de ses employés, notamment 
de nationalités britannique, norvégienne et 
japonaise, selon des sources diplomatiques, 
l'agence algérienne faisant état d'un mort. 
Une personne a été tuée et sept autres blessées, 
dont deux étrangers, lors de l'attaque mercredi 
matin dans la région d'In Aménas, dans le sud-est de l'Algérie, non loin de la 
frontière libyenne, a annoncé l'agence nationale APS. 
Un Français et quatre Japonais ont été pris en otage, a indiqué à l'AFP un député 
algérien, Mahmoud Guemama. 
L'attaque et la prise d'otage ont été menées par des combattants d'al-Qaïda venus 
du nord du Mali, a affirmé l'un des combattants à l'AFP. 
"Une opération de l'armée algérienne est en cours contre les assaillants, ont indiqué 
des sources diplomatiques. 
"La prise d'otage implique des Britanniques, des Norvégiens et des Japonais", a 
précisé l'une des sources diplomatiques. 
"Un incident terroriste est en cours dans la ville d'In Amenas sur le site d'une 
installation pétrolière près de la frontière de l'Algérie avec la Libye. L'ambassade 
britannique est informé de cet incident et est en contact avec les autorités locales", a 
indiqué une porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères. 
Le groupe pétrolier britannique BP a également confirmé qu'un "incident dans le 
domaine de la sécurité" avait eu lieu mercredi matin sur le site. 
"Nous pouvons confirmer qu'il y a eu un incident lié à la sécurité ce matin sur le 
gisement gazier d'In Amenas dans le centre-est de l'Algérie" près de la frontière avec 
la Libye, à environ 1.300 kilomètres d'Alger, a indiqué le groupe dans un 
communiqué ajoutant "ne pas avoir d'autres informations confirmées à ce stade" et 








Il détient plusieurs otages : Le groupe 
terroriste menace de faire exploser la base d’In 
Amènas  
Mercredi, 16 Janvier 2013, 13:23 | DNA  
 
Des informations parcellaires et contradictoires continuent de circuler depuis la 
matinée concernant l’attaque terroriste perpétrée par un groupe armé dans le sud 
d’Algérie. Selon un cadre d'une compagnie étrangère installée dans cette base et qui 
s'est confié à DNA, les assaillants lourdement armés sont toujours retranchés dans 
la base de vie d’Ain Aménas prise pour cible mercredi 16 janvier vers 2h30 du matin.  
 
Selon ce cadre en contact avec des employés retranchés sur le site, les membres du 
groupe terroriste sont actuellement à l'intérieur de la base et menaceraient de faire 
exploser les installations en cas d'un assaut de la part de l'armée algérienne.  
Une réunion de travail devait avoir lieu dans la matinée, notamment avec des cadres 
Japonais d’une société pétrolière avant que les lieux ne soient envahis vers 2h30 du 
matin par les terroristes qui parlent un accent libyen. 
A l’heure actuelle, les terroristes retiennent en otages plusieurs ressortissants 
étrangers, des japonais, des britanniques et des norvégiens. Les Algériens qui 
travaillent au sein de s compagnies étrangères ont été 
priés de rester dans les cabines qui servent de logements. 
Depuis la prise d'otage, des hélicoptères de l'armée survolent la base de vie dans 
laquelle vivent quelque 2000 personnes. 
Un Irlandais figure parmi les expatriés enlevés, a annoncé le ministre irlandais des 




se tient prêt à recourir à tous les moyens disponibles pour assurer la libération aussi 
rapide que possible de notre concitoyen », dit-il dans un communiqué. 
L’ambassade de France ne confirme pas la prise d’otage d’un Français au cours de 
cette attaque 
Attaque terroriste de In Amenas : 41 étrangers 
pris en otage dans la base-vie de Sonatrach-
BP-Statoil 
Une attaque terroriste perpétré tôt dans la matinée de ce mercredi 16 janvier 
dans la base vie de l’association Sonatrach-BP-Statoil, à Tiguentourine (In 
Aménas), dans la wilaya d’Illizi, a fait un mort et six blessés parmi les employé 
de cette société.  
Les terroristes de la katiba des Moulathamine «les signataires par le sang », auteur 
de cette attaque, ont investi la base vie de Sonatrach et y a pris en otage, selon une 
source sécuritaire contacté par elwatana.com, 41 ressortissants étrangers dont 7 
américains, 2 français, des britanniques et des japonais... 
Le ministère de l'Interieur ne donne pas toutefois le nombre d'otages des terroristes 
lors de cette attaque.  "Le groupe terroriste, après cette tentative avortée, s'est dirigé 
vers  la base-vie dont il a investi une partie et y a pris en otage un nombre 
indéterminé  de travailleurs, dont des ressortissants étrangers", selon un 
communiqué du ministère de l'interieur et des Collectivités locales.  
Mais, note que "les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) et des services de  
sécurité sont arrivées sur les lieux et ont pris aussitôt toutes les mesures  afin de 
sécuriser la région et trouver un dénouement rapide à cette situation qui reste suivie 
de très près par les autorités du pays". 







Deux morts et six blessés dans un attentat 
terroriste contre une base-vie de Sonatrach à 
Illizi 
Par : APS  
(Actualisé) 
  
Une deuxième personne, de nationalité britannique, est morte dans l'attaque 
terroriste perpétrée mercredi tôt le matin, à Tigantourine, dans la wilaya d'Illizi (1.600 
km au sud-est d'Alger), a-t-on appris auprès de la wilaya. 
Cette victime porte à deux le nombre de morts, suite à l'attentat terroriste mené dans 
une installation de traitement de gaz, exploitée par l'entreprise nationale Sonatrach 
avec des compagnies étrangères, British Petroleum et Statoil sur ce site de 
Tigantourine, à 40 km d'In Amenas, a-t-on ajouté. 
Six personnes ont été blessées (deux étrangers, deux gendarmes et deux agents de 
sécurité) et admises à l'hôpital d'In Amenas. 
L'attentat terroriste qui a ciblé mercredi tôt le matin, une base-vie de la compagnie 
pétrolière Sonatrach, s'est soldé par le décès d'un ressortissant étranger et de six 
blessés, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur et des Collectivités 
locales. 
"Un groupe de terroristes, fortement armé, arrivé à bord de trois véhicules, a investi 
mercredi à 5h00, la base-vie de Sonatrach à Tigantourine, à proximité d'In Amenas, 
à une centaine de km de la frontière algéro-libyenne", a précisé le communiqué. 
"L'attaque a porté d'abord sur un bus qui quittait cette base transportant des 
étrangers vers l'aéroport d'In Amenas", a ajouté la même source. 
Un ressortissant étranger est décédé lors de cette attaque, qui a été repoussée par 
les unités d'escorte, alors que six personnes (deux étrangers, deux gendarmes et 
deux agents de sécurité) ont été blessées, note le communiqué, soulignant que "les 
occupants du bus y compris les personnes blessées sont arrivés à In Amenas et ont 
été prises en charge par les autorités locales". 
"Le groupe terroriste, après cette tentative avortée, s'est dirigé vers la base-vie dont il 
a investi une partie et y a pris en otage un nombre indéterminé de travailleurs, dont 
des ressortissants étrangers", a ajouté la même source. 
"Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) et des services de sécurité sont 
arrivées sur les lieux et ont pris aussitôt toutes les mesures afin de sécuriser la 
région et trouver un dénouement rapide à cette situation qui reste suivie de très près 




Des Français otages sur un site gazier en 
Algérie 
16 janvier 2013 à 12:06 (Mis à jour: 16:59)  
Actualisé L'attaque, revendiquée par un groupe proche d'Al-Qaeda, 
serait le fait d'islamistes venus du Mali, en représailles à l'intervention de 
la France. 41 personnes, dont 7 Américains, seraient retenues. 
Libération 
Quarante et un Occidentaux, dont des Français et 7 Américains, ont été pris en 
otage mercredi sur un site gazier de l’est de l’Algérie, a affirmé un porte-parole du 
groupe islamiste qui les a enlevés, cité par deux sites d’informations mauritaniens, 
Agence Nouakchott information et Sahara Medias. Selon ce porte-parole, dont le 
nom n’est pas cité, «41 ressortissants occidentaux dont 7 Américains, des Français, 
des Britanniques et des Japonais» sont retenus: 5 otages sont retenus dans l’usine 
alors que les 36 autres» se trouvent sur un «site d’hébergement». Un groupe proche 
d'Al-Qaeda a revendiqué l'action.  
Un combattant contacté par l’AFP a affirmé que les attaquants avaient agi en 
représailles à l’intervention militaire française menée depuis vendredi au Mali pour 
repousser une offensive de groupes islamistes armés. 
L’attaque a eu lieu mercredi à l’aube dans la région d’In Aménas, non loin de la 
frontière libyenne. Selon le ministère algérien de l’Intérieur, un étranger été tué, six 
personnes ont été blessées (deux étrangers, deux gendarmes et deux agents de 
sécurité) et «un nombre indéterminé de travailleurs, dont des étrangers», pris en 
otages. Selon un nouveau bilan avancé par l'agence APS, qui cite une source 
préfectorale, deux étrangers, dont un Britannique, ont été tués. Le ministère irlandais 
des Affaires étrangères a indiqué qu’un citoyen irlandais, originaire de la province 
britannique d’Irlande du Nord, faisait partie des personnes kidnappées. 
«Nous avons des informations sur un certain nombre de Japonais qui sont détenus, 
mais nous les vérifions actuellement», a déclaré de son côté à la presse un porte-
parole gouvernemental à Tokyo. L'épouse d’un employé norvégien a annoncé à la 
presse que son mari faisait aussi partie des otages. «Mon mari m’a appelée ce 
matin. Il m’a dit qu’il avait été pris en otage», a déclaré la femme citée par le journal 
local Bergens Tidende. L’intéressée a précisé que son époux lui avait fourni un 
numéro de téléphone à transmettre à la police, apparemment celui des ravisseurs 
selon elle. «Il y avait quelqu’un qui lui dictait ce qu’il devait dire en anglais. La police 
a appelé le numéro qu’il m’a donné. La conversation a été coupée après quelques 
secondes», a-t-elle dit. 
Intervention de l’armée 
Un porte-parole de l’ambassade de France à Alger a indiqué pour sa part qu’il «ne 
pouvait pas confirmer qu’un ressortissant français avait été pris en otage», après des 




Guemama, faisant état d’un Français parmi les captifs. Un combattant joint par 
téléphone par l’AFP a affirmé que les attaquants étaient des membres d’al-Qaeda, 
venus du Mali. 
«Nous sommes des membres d’al-Qaeda et nous sommes venus du nord du Mali. 
Nous appartenons à la brigade Khaled Aboul Abbas, Mokhtar Belmokhtar», a-t-il dit, 
en rappelant que Belmokhtar avait «menacé de riposter à toute intervention militaire 
au Mali». Belmokhtar, surnommé «le Borgne», est l’un des chefs historiques d’al-
Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi) qu’il a introduit dans le nord du Mali. 
Des sources occidentales à Alger ont indiqué que l’armée algérienne était intervenue 
contre les assaillants. «Une opération de l’armée algérienne est en cours contre les 
assaillants», ont-elles expliqué. Le groupe pétrolier britannique BP a confirmé qu’un 
«incident dans le domaine de la sécurité» avait eu lieu sur un de ses sites. «Nous 
pouvons confirmer qu’il y a eu un incident lié à la sécurité ce matin sur le gisement 
gazier d’In Amenas», à environ 1 300 kilomètres d’Alger, a indiqué le groupe dans un 
communiqué. 
BP, qui a pour partenaires sur ce site le groupe norvégien Statoil et l’algérien 
Sonatrach, a ajouté «ne pas avoir d’autres informations confirmées à ce stade». 
(AFP) 
Urgent In Amenas- Les femmes libérées par le commando de Mokhtar 
Benmokhtar 
Les assaillants de site pétrolier de BP-Statoil de In Amenas ont procédé à la 
libération des femmes détenus avec les 300 autres otages suite à l’attaque ce 
mercredi matin. C’est une source algérienne parmi les travailleurs retenus sur le site 
qui a constaté cette libération. L’attaque tôt ce matin par une cinquantaine de pick up 
a tourné en prise d’otages après que des échanges de coup de feu ont empêché les 
assaillants de repartir avec la quinzaine d’étrangers présents. Cinq étrangers, 04 
japonais et un français auraient été exfiltrés par les assaillants avant l’encerclement 
du site par les forces de sécurité. Le commando venu probablement du Nord Mali 
serait dirigé par Mokhtar Benmokhtar dit Bellaouar, le plus ancien chef de l’Aqmi 














AFP - Quarante et un Occidentaux, dont 7 Américains, ont été pris en otage mercredi 
sur un site gazier de l'est de l'Algérie, a affirmé un porte-parole du groupe islamiste 
qui les a enlevés, cité par deux sites …plus  d'informations mauritaniens, Agence 
Nouakchott information et Sahara Medias  moins  
ALGER (Reuters) - Des islamistes armés ont enlevé mercredi neuf expatriés et tué 
deux personnes, dont un Français, sur un site de production gazière dans le sud-est 
de l'Algérie, a-t-on appris auprès de responsables locaux et des firmes qui les 
emploient. 
L'attaque sur le site d'In Amenas a été revendiquée par la "katiba" (brigade) des 
Moulathamine, qui se réclame d'Al Qaïda, rapporte l'agence de presse 
mauritanienne Ani. 
Les islamistes d'Ansar Dine, l'un des mouvements qui tiennent le nord du Mali, 
avaient menacé de lancer des représailles contre la France après son intervention 




Le gisement visé mercredi se trouve près de la frontière libyenne, à 1.300 km 
d'Alger. Il est exploité par un consortium formé de la Sonatrach algérienne, de la 
compagnie pétrolière norvégienne Statoil et de sa consoeur britannique BP. 
"Un groupe de terroristes, fortement armé, arrivé à bord de trois véhicules, a investi 
mercredi à 05h00, la base-vie de Sonatrach à Tigantourine, à proximité d'In Amenas, 
à une centaine de kilomètres de la frontière algéro-libyenne", dit l'agence APS citant 
le ministère algérien de l'Intérieur. "L'attaque a porté d'abord sur un bus qui quittait 
cette base transportant des étrangers vers l'aéroport d'In Amenas". 
Une source locale a fait état de la mort d'un Français, mais on ignore s'il s'agit ou 
non d'un des otages. L'APS signale quant à elle la mort d'un Britannique et parle de 
deux tués au total. Elle dénombre en outre six blessés qui sont deux étrangers, deux 
gendarmes et deux agents de sécurité. 
Cinq Japonais employés par la société d'ingénierie JGC Corporation figurent parmi 
les otages, a dit un responsable local, ce qui a été confirmé par la compagnie. 
CELLULE DE CRISE À PARIS 
Un Irlandais et un Norvégien sont également du nombre, ont fait savoir Dublin et 
l'épouse du second. "J'ai reçu un appel de mon mari ce matin et il dit avoir été 
enlevé", a-t-elle déclaré au quotidien Bergens Tidende. 
L'armée algérienne a lancé une opération pour leur porter secours et s'est déployée 
autour des installations de Tigantourine où vivent les expatriés, dit-on de même 
source. 
A Paris, la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a été activée après 
l'attaque, menée par des activistes venus de Libye, selon une source 
gouvernementale française. 
Alger a autorisé l'aviation française à emprunter son espace aérien dans le cadre de 
l'intervention au Mali, mais aucun lien n'a été formellement établi avec l'attaque de 
mercredi. 
La "katiba" des Moulathamine est dirigé par Mokhtar Belmokhtar, ancien membre 
des Groupes islamiques armés (GIA) algériens et du Groupe salafiste pour la 
prédication et le combat (GSPC) qui a donné naissance à Al Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi). Il a fondé cette nouvelle milice l'an dernier, après avoir rompu avec 
Aqmi. 
La compagnie pétrolière BP a confirmé sans plus de détail qu'un "incident de 
sécurité" s'était produit sur son gisement gazier d'In Amenas. 
Statoil, qui parle d'un incident grave et d'une situation d'urgence, dit de son côté avoir 
été informée mais ne pas être en mesure de dire si un membre de son personnel est 




Un journaliste de la chaîne japonaise NHK a pu joindre un employé de JGC sur 
place, qui a dit avoir entendu des coups de feu pendant une vingtaine de minutes, 
aux alentours de 06h00. 
Huit otages français sont déjà détenus au Sahel. François Hollande a déclaré mardi 
qu'il était "encore temps" pour les ravisseurs de "rendre à leurs familles" les otages. 
Avec Laurent Prieur à Nouakchott et Julien Ponthus à Paris; Julien Dury, Danielle 
Rouquié et Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Gilles Trequesser 
Attaque terroriste de la base- vie d'In Amenas: 
Un nombre indéterminé d'otages, un mort et six 
blessés, selon le ministère de l'Intérieur 
L'attentat terroriste qui a ciblé mercredi tôt le  matin, une base-vie de la 
compagnie pétrolière Sonatrach, s'est soldé par le  décès d'un ressortissant 
étranger et de six blessés, indique un communiqué du  ministère de l'Intérieur 
et des Collectivités locales.  
"Un groupe de terroristes, fortement armé, arrivé à bord de trois véhicules, a investi 
mercredi à 5h00, la base-vie de Sonatrach à Tigantourine, à proximité  d'In Amenas, 
à une centaine de km de la frontière algéro-libyenne", a précisé  le communiqué.   
"L'attaque a porté d'abord sur un bus qui quittait cette base transportant  des 
étrangers vers l'aéroport d'In Amenas", a ajouté la même source. 
Un ressortissant étranger est décédé lors de cette attaque, qui a été  repoussée par 
les unités d'escorte, alors que six personnes (deux étrangers,  deux gendarmes et 
deux agents de sécurité) ont été blessées, note le communiqué,  soulignant que "le 
bus et les personnes blessées sont arrivées à In Amenas et ont été prises en charge 
par les autorités locales".   
"Le groupe terroriste, après cette tentative avortée, s'est dirigé vers la base-vie dont il 
a investi une partie et y a pris en otage un nombre indéterminé de travailleurs, dont 
des ressortissants étrangers", a ajouté la même source.  "Les forces de l'Armée 
nationale populaire (ANP) et des services de sécurité sont arrivées sur les lieux et 
ont pris aussitôt toutes les mesures afin de sécuriser la région et trouver un 
dénouement rapide à cette situation qui reste suivie de très près par les autorités du 
pays", conclut le communiqué. 




Des terroristes prennent en otage des 
travailleurs et des expatriés dans une base 
pétrolière du britannique BP dans le Sud 
Achira Mammeri  
16 Janvier 2013 
15 h 20 – Une deuxième personne, de nationalité britannique,  est morte dans 
l’attaque, selon l’agence APS qui cite la wilaya. Cette victime porte à deux le nombre 
de morts dans cette attaque. Six personnes ont été blessées (deux étrangers, deux 
gendarmes et deux  agents de sécurité) et admises à l'hôpital d'In Amenas. 
15 h – Le groupe terroriste Al Mouwaqiin Bi dam (les signataires par le sang), 
créé récemment par l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, affirme détenir 41 otages 
étrangers dans la base de vie de BP à In Amenas. Selon le responsable de 
communication du groupe terroriste, cité par le site Sahara Media, des Américains, 
des Français, des Britanniques et des Japonnais se trouvent parmi les otages. Cette 
opération est une réponse à l’Algérie qui a autorisé le survol de son territoire par les 
avions français, selon la même source.  
14 h 35 – De nombreux otages japonais sont retenus dans la base d’In Amenas, 
affirme à TSA une source à l’ambassade du Japon. « Nous sommes en train de 
vérifier le nombre d'otages japonais. Ils sont nombreux. Nous sommes incapables 
d'avancer un chiffre à l'heure actuelle », explique notre source. Les otages travaillent 
pour le compte de la société japonaise JGC Corportion, selon la même source.  
 14 h 25 – Un Norvégien figure parmi les otages du site pétrolier d'In Aménas, a 
annoncé son épouse au journal local norvégien Bergens Tidende (BT). « Mon mari 
m'a appelée ce matin. Il m'a dit qu'il avait été pris en otage », a déclaré la femme, 
dont BT n'a pas fourni l'identité. 
 13 h 40 – Un Irlandais enlevé à In Amenas après l’attaque contre le site de BP. Un 
ressortissant Irlandais a été kidnappé par des terroristes lors de l’attaque perpétrée 
contre le site pétrolier de BP à In Amenas, dans le sud du pays, a annoncé le 
ministre irlandais des Affaires étrangères, Eamon Gilmore, cité par l’agence Reuters. 
« Le gouvernement se tient prêt à recourir à tous les moyens disponibles pour 
assurer la libération aussi rapide que possible de notre concitoyen », dit-il dans un 
communiqué. 
 12 h 40 – La prise d’otages dans la base pétrolière de région de Tiguentourine, 
près d’In Amenas se poursuivait toujours à la mi-journée, selon nos sources. Le 
groupe terroriste auteur de l’attaque menace de faire exploser la base de vie en cas 
d’intervention de l’armée, déployée sur place. « Il est difficile de savoir d’où viennent 




 Une base pétrolière située près d’In Amenas, dans le Sud algérien, a fait l’objet 
d’une attaque terroriste dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à TSA Mahmoud 
Guemmama, député FLN et chef touareg de la région de Tamanrasset. Selon la 
même source, l’attaque a fait des morts et plusieurs blessés. « Une prise d’otages 
est en cours », a-t-il ajouté, sans fournir plus de précisions. La base pétrolière en 
question abrite des travailleurs algériens et étrangers. Elle est gérée par le 
britannique BP, le norvégien Statoil et Sonatrach.  
  
« Nous sommes au courant d'un incident et nous essayons d'avoir plus 
d'informations à ce sujet », a indiqué à TSA l’ambassade britannique, sans donner 
plus de détails sur l’incident en question. Selon nos sources, des entreprises 
pétrolières étrangères implantées dans le Sud ont commencé à évacuer leurs 
travailleurs expatriés vers des zones sécurisées. Les vols de Jet Air, qui assure la 
liaison Londres-Hassi Messaoud et d'autres bases de vie au Sud, ont tous été 
annulés. 
Un Britannique tué dans l'attaque d'In Amenas, 
selon APS 
mercredi 16 janvier 2013 16h08 
 ALGER, 16 janvier (Reuters) - Un Britannique a été tué dans l'attaque du gisement 
gazier d'In Amenas, dans l'est de l'Algérie frontalier de la Libye, rapporte l'agence de 
presse algérienne APS, citant le ministère de l'Intérieur. 
"Cette victime porte à deux le nombre de morts, suite à l'attentat terroriste mené 
dans une installation de traitement de gaz, exploitée par l'entreprise nationale 
Sonatrach avec des compagnies étrangères, British Petroleum et Statoil sur ce site 
de Tigantourine, à 40 km d'In Amenas", écrit-elle. 
"Le pompage de gaz a été arrêté au niveau de ce complexe, suite à cette agression 
terroriste, selon une source proche du complexe", ajoute l'agence. (Lamine Chikhi, 








Le site d'In Amenas toujours occupé par des 
hommes armés, dit BP 
mercredi 16 janvier 2013 17h05 
 LONDRES, 16 janvier (Reuters) - Des individus armés occupent toujours des 
installations dépendant du gisement gazier algérien d'In Amenas, a annoncé la 
compagnie britannique BP, confirmant avoir été la cible d'une attaque. 
"Le site a été attaqué et occupé par un groupe d'individus armés non-identifiés à 
environ 05h00, heure de Grande-Bretagne (05h00 GMT). Les contacts avec le site 
sont extrêmement difficiles mais nous concluons que des individus armés occupent 
toujours le site opérationnel d'In Amenas", a dit BP. 
La compagnie a ajouté ne pas être en mesure de confirmer ou de démentir que 
l'attaque ait fait des victimes. 
Des sources officielles et diplomatiques en Algérie avaient auparavant déclaré que 
neuf expatriés au moins, dont un Français, avaient été enlevés et deux personnes 
tuées. (voir: ) (Dmitry Zhdannikov; Marc Angrand pour le service français, édité par 
Jean-Loup Fiévet 
 
Les islamistes disent détenir 41 Occidentaux 
en Algérie-presse 
mercredi 16 janvier 2013 17h09 
  
NOUAKCHOTT, 16 janvier (Reuters) - La katiba des Moulathamine, groupe lié à Al 
Qaïda, détient 41 Occidentaux de neuf à dix nationalités, dont sept Américains, sur 
une exploitation pétrolière de l'est de l'Algérie, rapporte l'agence de presse 
mauritanienne ANI, citant un porte parole du mouvement. 
L'opération a été menée "en réaction à l'ingérence flagrante de l'Algérie autorisant 
l'usage de son espace aérien par l'aviation française pour mener des raids contre le 
nord du Mali", a précisé le porte-parole, selon ANI et sa consoeur Sahara Media. 





L'armée algérienne encercle les preneurs 
d'otages à In Amenas  
17 janvier 2013 à 08:22  
Une quarantaine d'otages sont retenus depuis hier dans ce site gazier du 
groupe BP. Les islamistes ayant donné l'assaut réclament que cesse 
l'intervention française au Mali. 
Des islamistes ont attaqué mercredi un site gazier de BP en Algérie, où ils retiennent 
une quarantaine d'expatriés en otage. Deux personnes au moins ont péri lors de 
l'assaut. 
Les assaillants seraient les combattants du groupe Al-Mouthalimin, mené par le 
djihadiste Mokhtar Belmokhtar, un ancien chef historique d'Al-Qaeda au Maghreb 
islamique. 
On compte parmi les otages au moins un Français, que la chaîne France 24 a pu 
joindre au téléphone. Plusieurs Américains, Britanniques, norvégiens et Japonais 
sont également détenus, entre autres nationalités.  
Les forces de l’ordre encerclaient jeudi un site gazier du centre-est de l’Algérie, où un 
groupe islamiste lié au réseau Al-Qaeda détient une quarantaine d’otages étrangers 
et réclame l’arrêt de l’intervention militaire française au Mali voisin. Des citoyens des 
Etats-Unis, du Japon, de France et de Grande-Bretagne figurent notamment parmi 
les otages, selon les ravisseurs. Des Asiatiques en font également partie, selon l’un 
des otages cité par la télévision France 24. 
Le ministre algérien de l’Intérieur, Dahou Ould Kablia, a exclu toute négociation avec 
les ravisseurs, après avoir annoncé que l’attaque mercredi, suivie de la prise 
d’otages, avait fait deux morts : un Britannique et un Algérien. Les autorités «ne 
répondront pas aux revendications des terroristes et refusent toute négociation», a-t-
il dit aussitôt après l’attaque qui a aussi fait selon lui, six blessés - deux Britanniques 
et un Norvégien, et trois membres de la sécurité algérienne. 
Le groupe qui se fait appeler les «Signataires par le sang» a revendiqué la prise 
d’otages, dans un communiqué publié par le site mauritanien Alakhbar. C’est le nom 
que l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, récemment destitué par Al-Qaeda au Maghreb 
islamique (Aqmi), a donné à son unité combattante. «Nous annonçons avoir réussi 
une attaque de taille en réaction à la croisade menée par les forces françaises au 
Mali», indique-t-il. «Nous affirmons que les otages sont plus de 40 Croisés, dont 7 







Mokhtar Belmokhtar, le chef jihadiste derrière 
la prise d’otage ? 
Le groupe a rendu l’Algérie, qui a autorisé le survol de son territoire aux avions 
français se rendant au Mali, «et les pays (d’origine) des otages responsables de tout 
retard dans l’accomplissement de nos conditions, dont la première est l’arrêt de cette 
agression contre les nôtres au Mali». Un employé du complexe gazier a confirmé la 
prise de 41 otages étrangers sur le site «encerclé» par l’armée et les services de 
sécurité, selon les autorités. 
Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a dénoncé le «meurtre 
de sang froid» du Britannique et dire selon lui qu’il s’agit de représailles à 
l’intervention française est «une simple excuse». Le département d’Etat a confirmé 
que des Américains figuraient parmi les otages mais sans préciser leur nombre ou 
identité. Le Japon a aussi confirmé la présence de Japonais parmi les otages, en 
disant que sa «première priorité» était leur sécurité. Il n’a pas précisé le nombre de 
Japonais qui seraient au nombre de trois, selon les médias. 
La chaîne de télévision France 24 a indiqué avoir eu une conversation téléphonique 
avec un français retenu sur le site qui a assuré que des Malaisiens et des Philippins 
figuraient aussi parmi les otages. Mercredi à l’aube, les assaillants ont lancé une 
attaque contre un bus transportant des employés du complexe gazier d’In Amenas, 
exploité par le groupe britannique BP, le norvégien Statoil et l’algérien Sonatrach, à 
environ 1 300 kilomètres d’Alger, près de la frontière libyenne. 
Ils ont dû affronter l’armée et les forces de sécurité mais ont pu se retrancher dans la 
base-vie dont il ont pris d’assaut une partie. Des otages algériens ont ensuite été 
libérés. Les assaillants ont dit être venus du Mali mais le ministre algérien de 
l’Intérieur a démenti en affirmant qu’ils étaient venus de la région et sembleraient 
vouloir «sortir du pays avec des otages, ce qui ne saurait être accepté par les 
autorités algériennes». 
Un employé du site a indiqué par téléphone à l’AFP que «les ravisseurs réclament la 
libération de 100 terroristes détenus en Algérie». Les troupes françaises ont 
progressé mercredi vers le nord du Mali, avec des combats au sol qui constituent 
une nouvelle étape dans l’engagement militaire, après des raids aériens menés 
depuis le 11 janvier dans le centre et le nord du pays pour empêcher une avancée 









Bellaouar, l’auteur de la gigantesque prise 
d’otages d’In-Amenas, est venu du Nord Mali 
 
L'attaque d'In Amenas a visé une base pétrolière en 
plein désert 
 
L’attaque conduite sur un site pétrolier proche de In Amenas, dans le sud-est 
algérien, a conduit à la prise en otage de près de 300 personnes, dont sept 
étrangers, mercredi matin. Une quinzaine de pick-up ont participé à l’assaut, selon le 
témoignage d’un des otages algériens. Il y a eu des morts et des blessés. Les 
algériens sont regroupés séparément des étrangers. Les assaillants ont libéré les 
femmes en fin de matinée. 
 La rédaction de Maghreb Emergent a parlé avec l’un des otages algériens de la 
base de In Amenas. « C’est une attaque très sérieuse. Il y avait une quinzaine de 
pick up qui ont investi l’usine et le périmètre voisin. Le chef des assaillants nous a dit 
« je suis Bellaouar ». Il nous a rassuré en nous disant qu’ils allaient rapidement nous 
relâcher. Ce sont les étrangers qui l’intéressent ». 
L’assaut, lancé à l’aube, contre une base pétrolière appartenant à un consortium BP-
Statoil Sonatrach, proche de In Amenas, a « mal tourné », selon la source interne. 
« Nous avons entendu des échanges de coups de feu. Une grande confusion s’en 
est suivie, avant que nous ne soyons regroupés, tous les Algériens ensemble. Nous 
sommes environ 300. Les salafistes nous ont laissés nos téléphones pour appeler 
nos familles ». 
La colonne de Pick up n’a pas pu repartir de la base avec la totalité des otages 
européens ciblés. « On dit ici qu’une dizaine d’européens sont otages comme nous 
dans un autre bloc de la base, et que cinq otages ont été emmenés tout de suite 
après l’attaque, avant que les renforts n'arrivent pour encercler le site », a expliqué à 




pétrolier ont procédé à la libération des femmes présentes sur le site. C’est une autre 
source algérienne parmi les travailleurs retenus sur le site qui a constaté cette 
libération. Le drapeau salafiste noir a été hissé sur le parvis central du site de 
production. 
  
Seul Bellaouar peut faire un coup pareil 
  
Aucune confirmation n’a encore été donnée sur l’identité du chef des assaillants qui 
ont pris le contrôle, tôt ce mercredi matin, d’un site de production de BP-Sonatrach-
Statoil  à In Amenas. Mais deux sources d’otages différentes ont affirmé à Maghreb 
Emergent que le chef du commando affirme être Mokhtar Benmokhtar dit Bellaouar, 
le plus ancien chef terroriste en exercice dans la zone Saharo-Sahélienne. 
Pour un « targui pisteur » habitant à Djanet, qui a un parent détenu sur le site de In 
Amenas, l’attaque est signé Mokhtar Benmokhtar.  « Bellaouar » a réalisé « une 
grande prouesse » dont il a le secret. « Il a quitté le Nord Mali  par le Niger au tout 
début de l’attaque française, a traversé le Ténéré très vite et a remonté l’Algérie le 
long de la frontière libyenne. Il est arrivé par surprise sur un site à 1.700 km de son 
point de départ, sans jamais être repéré. Seul lui peut faire une pareille chose dans 
le Sahara ». Pour une autre source à Illizi, Benmokhtar a eu des renforts de Libye 
par ou il a du transiter pour contourner le plateau du Tassili. 
Le nombre de pick up engagés dans l’opération porte également la signature d’un 
grand chef de l’AQMI et pas d’un petit groupe local, comme cela a été le cas dans 
l’enlèvement manqué du Wali d’Illizi, il y a un an.  Les autorités algériennes 
demeurent silencieuses sur la provenance de la colonne des assaillants. Six mois 
après la prise d’otages du personnel consulaire de Gao, et 18 mois après celle du 
camp Sahraoui de Tindouf, cette opération terroriste spectaculaire met définitivement 
à nu la porosité des frontières, l’insécurité des sites pétroliers et l’incompétence des 
services de sécurité algériens. 
In Amenas : Les ravisseurs veulent sortir du pays avec des otages 
 
 
Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales algérien, Dahou Ould Kablia, a 
déclaré mercredi que les ravisseurs qui détiennent des otages dans le sud de 
l'Algérie auraient demandé à quitter le pays avec eux, ce qu'Alger refuse. 
 
Il semblerait qu'ils veulent ressortir de cette région pour sortir du pays avec des 
otages, ce qui ne saurait être accepté par les autorités algériennes, a déclaré le 
ministre à la télévision publique. Il a également affirmé que les ravisseurs étaient 
encerclés par l'armée et les services de sécurité dans le complexe gazier d'In 
Aménas. 




L'armée algérienne bombardait jeudi le site gazier du centre-est de l'Algérie où un 




d'Occidentaux, a annoncé une source de ce groupe à l'agence mauritanienne en 
ligne Nouakchott information (ANI). 
 
Des hélicoptères de l'armée algérienne ont ouvert le feu sur le complexe où sont 
détenus les otages, dont au moins deux ont été blessés, selon cette source citée par 
l'ANI, agence généralement très bien informée sur les groupes islamistes armés. 
 
AFP 
Alger confirme une "opération en cours" à In 
Amenas, dit Londres 
L'Algérie a confirmé à la Grande-Bretagne qu'une opération était "en cours" sur le 
site gazier d'In Amenas, où des islamistes affirment avoir pris en otages une 
quarantaine d'étrangers, a annoncé jeudi le gouvernement britannique. "Les autorités 
algériennes ont confirmé qu'une opération était en cours", a dit un porte-parole du 
Foreign Office, en refusant de commenter les informations faisant état de morts à la 
suite de bombardements de l'aviation algérienne. 
LIVE BLOGGING 17/01/2013 à 14h51  
In Amenas : plusieurs otages et ravisseurs tués 
lors d’un assaut algérien 
L’une des plus grandes prises d’otages de l’histoire semble avoir connu un tour 
tragique ce jeudi matin, avec la mort de nombreux otages étrangers et de ravisseurs 
lors d’une intervention ce jeudi de l’armée algérienne, sur un site gazier du pays. 
L’information est évidemment invérifiable et les chiffres sont encore confus. Selon la 
chaîne qatarie Al Jazeera, citant des sources islamistes, 34 otages auraient été tués 
ainsi que 15 ravisseurs. Mais l’agence Reuters, citant des sources sur place, parle 
de 9 otages tués et 8 ravisseurs. Selon Alger, 4 otages auraient été libérés sains et 






Selon Al Jazeera, des hélicoptères de combat algériens auraient ouvert le feu sur un 
convoi de véhicules contrôlés par les ravisseurs islamistes qui avaient pris le 
contrôle, mercredi, de l’importante installation d’exploitation gazière d’In Amenas, 
près de la frontière libyenne. 
 
Capture d’écran de Google Map : In Amenas, Algérie  
Selon l’agence mauritanienne ANI, l’un des canaux de communication du groupe 
islamiste des Moulathamines (« les signataires par le sang »), le convoi cherchait à 
« mettre à l’abri » une partie des otages, sans doute en Libye voisine. 
A Londres, le gouvernement britannique a pour sa part bien confirmé qu’« un assaut 
est en cours » sur le site gazier, géré par la société britannique BP et qui assure un 
sixième de la production algérienne de gaz naturel. Paris a à son tour confirmé 
l’assaut en milieu d’après-midi. 
Selon les ravisseurs, il ne resterait plus, ce jeudi après-midi, que sept otages 
étrangers, trois Belges, deux Américains, un Japonais et un Britannique, information 
là encore invérifiable. 
Tous les autres seraient donc, soit morts dans le raid ou libérés par l’armée 
algérienne, soit ils ont pu s’échapper. 
Plusieurs otages évadés 
Parmi les otages détenus depuis mercredi, on a désormais confirmation par François 
Hollande qu’il y a bien un ou plusieurs ressortissants français. Le président de la 
République l’a confirmé au cours d’un point de presse ce jeudi, juste avant de 
s’éclipser pour parler par téléphone au président algérien Abdelaziz Bouteflika. 
L’un de ces otages français, un homme de 52 ans, originaire d’Anglet dans les 




français CIS Catering, qui assure l’hôtellerie et la restauration sur ce site isolé du sud 
algérien, a pu être joint par le quotidien Sud-Ouest, et a déclaré être bien traité. 
Plusieurs otages, une quinzaine selon une télé algérienne, dont une Française, 
auraient par ailleurs pu s’échapper, selon d’autres informations. 
On a donc semble-t-il au moins deux certitudes concernant des Français : l’un libéré 
par l’armée algérienne, l’autre échappée en compagnie d’autres otages. 
Le rôle de l’Algérie 
 
Capture d’écran d’un sujet de France 2 : In Amenas, à la frontière libyenne  
Se retrouvant en première ligne, les autorités algériennes ont exclu, d’entrée de jeu, 
toute négociation avec le groupe islamiste qui a réalisé cette prise d’otages géante. 
Ce groupe est d’ailleurs dirigé par un homme qu’elles connaissent bien, Mokhtar 
Belmokhtar, alias « le Borgne », lui-même un Algérien. 
Mokhtar Belmokhtar ne se trouvait semble-t-il pas sur place, selon plusieurs sources. 
L’agence ANI a d’ailleurs annoncé que le chef du commando islamiste avait été tué 
lors du raid algérien, et a donné un autre nom : Abou Al-Baraa. 
Cette extension au territoire algérien de la vague de violence n’est pas une surprise, 
comme le souligne dans son éditorial, ce jeudi matin, le quotidien algérois El Watan :  
« Ceux qui, au sein du pouvoir, pensaient naïvement que l’Algérie bénéficiait d’un 
quelconque état de grâce, conjoncturel, aux yeux de la nébuleuse intégriste du fait 
des thèses défendues par Alger par rapport au conflit du Mali, privilégiant en toutes 
circonstances la solution politique négociée, même après l’intervention militaire 
française, en sont pour leurs frais. » 
Si cette intervention et son bilan désastreux sont avérés, ce sera la confirmation de 
cette politique de fermeté absolue d’Alger, y compris au prix de la vie des otages. 
Une décision vraisemblablement prise unilatéralement par Alger, qui en fait une 






Prise d’otages à In Amenas : LE DIRECT 
Le 17 Janvier 2013 
Achira Mammeri, Hadjer Guenanfa et la rédaction  
17 h – Le groupe pétrolier britannique BP a annoncé jeudi qu'il était en train 
d'évacuer d'Algérie « un groupe de travailleurs non essentiels », après la prise 
d’otages sur son site d’In Amenas, rapporte l’agence AFP. 
 
16 h 30 – Les terroristes ont refusé de négocier. Abbassi Bouâmama, notable de 
la région, a fait le voyage aujourd’hui à Illizi à la demande des autorités « qui ont 
sollicité les notables de la région pour négocier avec le groupe armé ». Six notables 
devaient se déplacer ce matin vers la base de Tiguentourine à In Amenas pour 
négocier : Ibrahim Ghouma, Djebril Ghoma, Bouâmama Abbas, Mansouri Guelal, 
Knaoui Sidi et Saïd Bouaâma. Ils devaient négocier la libération des otages. En 
échange, les autorités se seraient engagées à laisser les terroristes quitter le pays. 
Mais les ravisseurs ont finalement refusé le dialogue, précise notre source. 
  
16 h 25 – Les notables d’In Amenas critiquent Dahou Ould Kablia. Ils n’ont pas 
apprécié les propos du ministre de l’Intérieur qui a affirmé que les preneurs d’otages 
étaient issus de la région. « Non, ce ne sont pas les enfants d’In Amenas. Les 
terroristes sont certainement venus de Libye », affirme à TSA Abbas Bouâmama, un 
des notables de la région. Ce dernier avance que les otages algériens qui ont réussi 
à quitter la base hier et aujourd’hui, avaient entendu parler avec des accents non 
algériens. « Les ravisseurs avaient plusieurs accents : égyptien, libyen. L’un d’entre 
eux parlait anglais, nous ont confirmé les otages », précise notre source. 
  
16 h 05 – Près de 600 otages algériens libérés, selon l’agence APS qui cite des 
sources locales.  
  
15 h 55 – Quatre otages étrangers ont été libérés jeudi lors d'une opération lancée 
par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), a appris l'APS de sources 
locales. Il s'agit de deux Écossais, d'un Kenyan et d'un Français, a-t-on précisé de 
même source. Une autre source affirme que près de la moitié des otages étrangers 
ont été libérés, mais n’en précise ni le nombre ni la nationalité. 
  
Par ailleurs, deux véhicules tout-terrain qui ont tenté de prendre la fuite avec un 
nombre indéterminé de personnes à bord ont été pris pour cible par les forces de 
l'ANP. 
  
L'opération de libération des otages, qui se poursuivait encore en début d'après-midi, 
a fait plusieurs victimes, ajoutent les mêmes sources sans en préciser le nombre 
exact. Un violent accrochage s'est déroulé près de la base de vie du site gazier de 





14 h 45 – INFO TSA. Après l’assaut, l’armée contrôle totalement le site, affirme 
à TSA Knaoui Sidi, un notable de la région, joint au téléphone. L’armée est 
intervenue après une tentative des ravisseurs de quitter le site avec les otages. 
Aucun bilan n’est disponible concernant le nombre de victimes.  
  
14 h 40 – INFO TSA. L’armée algérienne a donné l’assaut contre les ravisseurs 
qui détiennent plusieurs dizaines d’otages algériens et étrangers, a indiqué 
à TSA Knaoui Sidi, un notable de la région, joint au téléphone. L’armée est 
intervenue après une tentative des ravisseurs de quitter le site avec les otages. Au 
moins un véhicule appartenant aux terroristes a été détruit. Plusieurs otages, dont 
deux étrangers, ont été libérés, selon la même source. « Il y a beaucoup de morts et 
de blessés mais aucun bilan n’est disponible », explique-t-il. 
  
Les terroristes ont refusé de recevoir les notables de la région pour négocier, a 
ajouté Knaoui Sidi. Lourdement armés avec des armes sophistiquées, ils opposent 
une forte résistance aux forces de sécurité. 
14 h – Trente-cinq otages et quinze ravisseurs, dont le chef du groupe Abou 
Barra, ont été tués dans l'assaut de l'armée algérienne, affirme la chaîne 
Al Jazeera. 
Selon l'agence mauritanienne ANI, qui cite un porte-parole de la katiba des 
Moulathamines, certains des otages occidentaux ont été tués avec leurs ravisseurs 
au cours d’un bombardement de l’aviation algérienne qui a ciblé le lieu de leur 
détention. 
  
Le porte-parole, qui parlait du lieu de détention des otages, a ajouté que la katiba 
des Moulathamines essayait de transporter une partie des otages vers un lieu plus 
sûr à bord de véhicules appartenant à la société exploitant le complexe gazier 
algérien mais que l’aviation algérienne les a bombardés, tuant en même temps 
otages et ravisseurs, sans en préciser le nombre. 
  
13 h 45 – Le président français François Hollande a confirmé la présence de 
ressortissants français sur le site d’In Amenas, rapporte l’AFP. Devant une 
« situation confuse » qui évolue « d'heure en heure », le chef de l'État n'a pas voulu 
donner de précisions mais a indiqué avoir « à l'esprit la vie de nos ressortissants » 
« Il y en avait, il y en a sur ce site », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse 
avec le Premier ministre portugais. Il a ajouté faire « toute confiance aux autorités 
algériennes » pour gérer la crise, selon la même source. 
  
12 h 30 – Quarante otages algériens et dix étrangers ont réussi à quitter la base 
d’In Amenas, a indiqué à TSA Knaoui Sidi, un des notables de la région, sans 
donner de précisions sur l’identité des otages étrangers qui ont réussi à s’échapper. 
Selon Knaoui Sidi, les terroristes ont également tenté à plusieurs reprises de quitter 
le site avec des otages. Des tentatives qui ont été empêchées par les forces de 




qui était prévue à 11 h. « Nous allons rencontrer les preneurs d’otages dans une 
demi-heure ou une heure », a-t-il affirmé. 
  
11 h 50 – Les autorités algériennes gèrent seules la situation à Illizi. Selon des 
sources diplomatiques occidentales à Alger, elles ne fournissent que très peu 
d’informations sur la prise d’otages en cours dans le site de BP. « C’est confus », 
expliquent nos sources.  
  
11 h 30 – La compagnie pétrolière espagnole Cepsa a commencé à évacuer une 
partie de son personnel présent en Algérie après la prise d'otages d’In Amenas, a 
déclaré ce jeudi un porte-parole de la société cité par le journal français 20 minutes.  
  
11 h 20 – Un otage algérien libéré critique les services de sécurité. Abdellah, 
l’un des otages algériens libérés, a été interrogé par la chaîne Al Jazeera. Il a appelé 
le président Abdelaziz Bouteflika à intervenir pour sauver les otages. Originaire de la 
région d’Illizi, Abdellah a également critiqué le manque de réactivité des nombreux 
agents de la gendarmerie chargés de la sécurité du site. 
  
10 h 55 – Trente travailleurs algériens parviennent à s’échapper. Trente 
travailleurs algériens sont parvenus à s’échapper jeudi du site gazier de 
Tiguentourine, où ils étaient retenus en otage depuis mercredi par un groupe 
terroriste armé, rapporte l’agence APS qui cite la wilaya. 
  
10 h 45 – INFO TSA. La France doit assumer la responsabilité de la prise 
d’otages selon Ansar Dine. La France doit assumer la responsabilité de l’attaque 
menée par le groupe terroriste contre la base pétrolière de Tiguentourine, près 
d’In Amenas, selon le groupe islamiste Ansar Dine. « C’est la France qui doit 
assumer la responsabilité de ce qui s’est passé [hier mercredi, NDLR] et de tout ce 
qui va se passer à l’avenir », indique à TSA, Mohamed Ag Aharib, l’un des 
porte-parole du groupe. « Ce sont les conséquences de cette aventure », ajoute-t-il. 
  
M. Ag Aharib affirme toutefois que son mouvement n’a aucune relation avec Mokhtar 
Belmokhtar. « Ansar Dine n’a jamais pris d’otages ou fait des actions pareilles. On 
n’était pas au courant de cette opération », précise-t-il. « Ansar Dine condamne avec 
la plus grande énergie cette attaque », dit-il. 
  
10 h 10 –  Rachid Nekkaz, le défenseur des Françaises portant le niqab, veut 
mener une médiation avec les preneurs d’otages. Le Franco-Algérien, ex-candidat à 
la présidentielle française de 2007 et surtout porte-parole de l’association Touche 
pas à ma Constitution, défendant la liberté des femmes à porter le niqab, est attendu 
ce vendredi en Algérie pour tenter une médiation. « Il est très important qu’il y ait des 
hommes et des femmes de bonne volonté qui essaient d’apporter urgemment leur 
contribution pour éviter un bain de sang. Il faut penser aux otages, parce que si l’on 





M. Nekkaz pense avoir les arguments nécessaires qui lui permettront « d’amadouer, 
au moins partiellement, les preneurs d’otages ». Le premier est le fait qu’il soit un 
« musulman qui défend la liberté des musulmans dans le monde mais différemment, 
avec la loi ». Rachid Nekkaz rappelle son combat contre l’islamophobie et pour la 
défense des femmes portant le niqab en France. « J’ai porté plainte il y a deux jours 
contre Jean-François Copé pour discrimination, diffamation et incitation à la haine 
raciale », dit-il avant d’ajouter : « je pense que j’ai une forme de légitimité 
républicaine pour essayer de discuter avec les preneurs d’otages ». 
  
9 h 30 – Hillary Clinton s’entretient avec Abdelmalek Sellal. « Nous condamnons 
vigoureusement l’attaque terroriste contre le personnel et les installations pétrolière 
britanniques à In Amenas », a indiqué la porte-parole du Département d’État 
américain. « Nous suivons évidement la situation de très près. Nous sommes en 
contact avec les autorités algériennes et nos homologues diplomatiques à Alger ainsi 
qu’avec le Bureau chargé de la sécurité de BP à Londres. » 
  
« Les informations que nous avons jusqu’à présent confirment que des Américains 
figurent parmi les otages […] .La secrétaire d’état s’est entretenue avec notre 
ambassadeur à Alger, et le Premier ministre Sellal », a-t-elle affirmé. Elle a aussi 
confirmé que l’ambassade a publié un message d’urgence destiné aux citoyens 
américains vivant ou se rendant en Algérie. 
  
9 h 25 – Des notables de la région d’Illizi vont rencontrer les preneurs 
d’otages ce mercredi à 11 h sur le site, a indiqué à TSA Knaoui Sidi, un des 
notables de la région. « Nous allons discuter avec eux et voir quelles sont leurs 
revendications. Nous allons également leur transmettre une proposition : quitter le 
territoire algérien en toute sécurité mais sans les otages », a-t-il indiqué. Selon lui, le 
gouvernement est favorable à une telle solution. 
  
Concernant les échanges de coups de feu dont a fait état un preneur d’otages sur la 
chaîne Al Jazeera, Knaoui Sidi affirme que les militaires algériens sont intervenus 
pour contrer une tentative des terroristes de quitter le site avec les otages. « Les 
terroristes ont tenté de sortir avec les otages. Ils ont été repoussés par les forces de 
sécurité », a-t-il affirmé. Selon un des preneurs d’otages interrogé par Al Jazeera, les 
tirs ont fait des blessés parmi les otages japonais. 
  
9 h 05 – La chaîne Al Jazeera a interrogé en direct Abou Al Bara, un homme 
présenté comme faisant partie des preneurs d’otages d’In Amenas. Selon lui, les 
terroristes retiennent 41 otages de différentes nationalités, dont des Américains, des 
Britanniques et des Français. Les otages sont dispersés sur deux sites de la base 
pétrolière. Il a affirmé que des otages japonais ont été blessés par des tirs de l’armée 
algérienne. 
  
Selon Abou Al Bara, les revendications du groupe terroriste sont d’ordre politique. Ils 
exigent la libération de prisonniers détenus en Algérie et dans d’autres pays. Ils 




politique. Les ravisseurs sont prêts à négocier avec les pays des otages, affirment 
Abou Al Bara. Ils posent comme condition un retrait de l’armée algérienne des 
alentours du site. 
  
8 h 50 – Jean-Pierre Chevènement sur la radio Europe 1 : « Il est possible que la 
situation se dénoue militairement ». « Les Algériens sont les mieux placés pour 
régler la situation, ils ont une expérience de dix années où ils ont dû faire face, 
presque seuls, à la terreur islamiste […) Aujourd'hui, il faut leur faire confiance. 
L'Algérie est un pays souverain », a indiqué ce jeudi l'ancien ministre de la Défense 
Jean-Pierre Chevènement, président du groupe amitié France-Algérie. Interrogé sur 
un possible assaut des forces algériennes, il a estimé que « la décision incombera 
aux autorités algériennes ». 
  
8 h 40 – Selon la chaîne Al Jazeera qui cite une source parmi les preneurs 
d’otages, des snipers de l’armée algérienne ont ouvert le feu. Ils auraient blessé 
deux otages. Al Jazeera ne fournit pas plus de précisions. Les ravisseurs menacent 
de tuer un otage britannique si l'assaut de l'armée algérienne ne cesse pas, selon 
Al Jazeera. 
  
7 h 45 – Pour le Japon, la sécurité des otages est la « première 
priorité ». « Pour nous, la priorité absolue est la vie des otages et secourir l plus vite 
possible les ressortissants japonais en étroite collaboration avec les autorités des 
pays concernés », a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, 
lors d'une conférence de presse, cité par les agences de presse. Une déclaration qui 
sonne comme une réponse à l’intransigeance des autorités algériennes concernant 
les négociations avec les preneurs d’otages. Plusieurs Japonais sont retenus sur le 
site d’In Amenas. 
  
7 h 25 – La prise d’otages sur le site pétrolier du britannique BP à In Amenas se 
poursuivait ce jeudi matin. Les terroristes détiennent toujours une quarantaine 
d’otages étrangers : Américains, Britanniques, Japonais, Norvégiens, etc. La France, 
directement concernée par le conflit au Mali, n’a toujours pas confirmé la présence 
d’otages français à In Amenas. Mais La chaîne française France 24 a affirmé 
mercredi avoir eu une conversation téléphonique avec un otage français, qui a 
assuré que des Malaisiens et des Philippins figuraient également parmi les otages. 
  
Londres a confirmé la mort d’un de ses ressortissants. C'est « un meurtre de 
sang-froid » et dire qu'il s'agit de représailles à l'intervention de la France au Mali est 
« une simple excuse », a déclaré à la presse le ministre britannique des Affaires 







In Amenas : "600 employés algériens libérés", 
incertitude sur le nombre de victimes 
Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 17.01.2013  
 
Plus d'une centaine d'otages, algériens et étrangers, étaient détenus par un groupe 
islamiste armé, jeudi 17 janvier, sur le site gazier d'In Amenas, dans lecentre-est de 
l'Algérie, près de la frontière libyenne. Le site est exploité par le groupe britannique 
BP, le norvégien Statoil et l'algérien Sonatrach. La brigade Al-Mouthalimin, qui a 
revendiqué l'attaque, exige la fin de "la croisade" de l'arméefrançaise au Mali. 
L'attaque des islamistes a débuté la veille à l'aube. Cité par deux sites d'informations 
mauritaniens, un porte-parole des ravisseurs a assuré que 41 étrangers "dont 7 
Américains, des Français, des Britanniques et des Japonais"avaient été pris en 
otages. Au moins 150 employés algériens étaient également retenus, selon leur 









Prise d'otages d'In Aménas : Hollande soutient 
la méthode algérienne, montrée du doigt 
Créé le 20/01/2013 à 08h15 - Mis à jour le 20/01/2013 à 10h35 
 
François Hollande, en visite à Dubaï / AFP 
La prise d'otages sur le site gazier d'In Aménas s'est achevée dans un bain de sang. 
Au total, 23 otages ont été tués depuis mercredi, ainsi que 32 ravisseurs islamistes, 
un bilan qui risque d'être revu à la hausse. Fallait-il donner l'assaut pour déloger les 
terroristes ? François Hollande refuse d'accabler l'armée algérienne. "Il ne pouvait 
pas y avoir de négociations avec les preneurs d'otages", a-t-il répété samedi. "Face 
au terrorisme, il faut être implacable", a répété le ministre des Affaires étrangères 
Laurent Fabius dimanche. Mais ce n'est pas l'avis de certains pays, notamment le 
Japon et la Grande-Bretagne, qui n'hésitent pas à pointer du doigt les méthodes 








L'attaque terroriste à In Amenas aura fait au 
moins 55 morts dont 23 otages 
 
latribune.fr | 20/01/2013, 09:52 - 403 mots  
Le bilan définitif n'est pas encore connu. Un Français figure dans la liste des victimes. Les 
États-Unis souhaitent travailler avec l'Algérie afin de "prévenir de telles tragédies à l'avenir".  
Sur le même sujet 
L'heure est au bilan ce dimanche matin sur le complexe gazier algérien d'In Amenas, 
théâtre d'une prise d'otages par un commando jihadiste depuis mercredi. Samedi, les 
autorités algériennes annonçaient que 23 otages et 32 ravisseurs ont trouvé la mort 
dans cette attaque.Mais dimanche matin, le ministre algérien de la Communication, 
Mohamed Said déclarait : "Je dois malheureusement dire que le nombre de morts va 
augmenter". Le bilan final sera communiqué dans les prochaines heures. La prise 
d'otage aura duré quatre jours. L'assaut final a été lancé samedi en fin de matinée. 
Parmi les victimes : des Américains, des Belges, un Japonais, un Britannique, selon 
les indications fournies par le groupe islamiste. 
Barack Obama, le Président des Etats-Unis, a réagi publiquement pour la première 
fois samedi. Il a proposé d'assister le gouvernement algérien et d'essayer, ensemble, 
de "mieux comprendre ce qui s'est passé afin que nous puissions travailler ensemble 
pour prévenir de telles tragédies à l'avenir". 
Aucune critique de la méthode algérienne 
Le président américain, qui prête serment sur la bible ce dimanche 20 janvier pour 
son nouveau mandat à la tête des Etats-Unis, impute la responsabilité du 
dénouement sanglant l'attaque aux terroristes. "La responsabilité de cette tragédie 




dans les termes les plus fermes possibles", a déclaré Barack Obama dans un 
communiqué publié samedi. 
Depuis Tulle, le président français François Hollande a déclaré pour sa part que 
l'Algérie avait eu "les réponses adaptées". Le ministre français de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, n'a émis aucune critique vis-à-vis de la réponse algérienne. 
Opération déminage 
Selon le bilan du ministère de l'Intérieur diffusé par l'agence de presse officielle APS, 
685 travailleurs algériens et 107 expatriés ont été libérés sur le site de Tiguentourine 
où un "groupe terroriste" venu de pays limitrophes était retranché depuis mercredi 
matin avec de nombreux otages. 
"C'est fini maintenant, l'assaut est terminé, les militaires sont à l'intérieur de l'usine et 
sont en train d'enlever les mines posées par les islamistes", avait dit samedi soir à 
Reuters une source informée de l'évolution de l'opération. Les djihadistes liés à Al 
Qaïda avaient miné les installations de l'usine et l'armée procède actuellement à la 
neutralisation des explosifs, a confirmé la Sonatrach. 
Officiellement, un Français aura été pris en otage et tué lors de cette attaque Il s'agit 
de Yann Desjeux, un ancien militaire, reconverti dans la restauration. Il était reparti 










In Amenas : les Jihadistes jouent 
l’internationalisation de la guerre 




Il peut paraître paradoxal de se demander si Mokhtar Belmokhtar a réussi son coup 
avec sa méga-prise d’otages d’In Amenas, alors qu’il a perdu tous ses hommes 
engagés et n’a strictement rien obtenu en retour.  
Pourtant, la règle du jeu d’un chef jihadiste comme cet homme surnommé « Le 
Prince » ou « Le Borgne » selon les cas, n’est pas la même que celle des autorités 
algériennes qui ont employé la méthode forte à In Amenas, ni celle des 
gouvernements français, britannique ou japonais qui ont réagi en ordre dispersé. 
Mokhtar Belmokhtar a en effet réussi plusieurs choses :  
 élargir le champ de bataille malien à l’ensemble de la zone saharienne ;  
 transformer cette prise d’otages en plate-forme médiatique mondiale ;  
 renforcer sa stature au sein de la nébuleuse jihadiste en passant de chef de 
fraction dissidente à visage du jihad sahélien. 
Il n’a en revanche pas réussi à diviser le front de ses ennemis au-delà des 
désaccords publiquement exprimés par certains pays face aux méthodes sans gant 
des Algériens : la France a choisi pour des raisons historiques et tactiques de ne pas 
critiquer Alger et, à l’exception du Japon, les autres ont progressivement ravalé leur 
sentiment d’horreur au profit de la nécessaire solidarité politique face à la crise. 
Il n’a pas non plus réussi à frapper un aussi gros coup qu’il aurait voulu si la raffinerie 
d’In Amenas avait été détruite ou en flammes, une image qui aurait abondamment 




Une guerre transfrontières 
 
Gilles Le Guen, alias Abdel Jelil, dans la video qui l’avait fait connaître l’an dernier 
(capture d’écran) 
Incontestablement, toutefois, l’action des « Signataires du sang » en Algérie a 
rappelé la dimension transfrontières de la guerre engagée. 
Les Jihadistes se moquent des frontières et des nationalités, la composition du 
commando d’In Amenas en est la preuve, comprenant des combattants de plusieurs 
pays, y compris, semble-t-il, le « jihadiste breton » Gilles Le Guen, qui aurait donc 
suivi Belmokhtar dans sa scission d’Al Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi). 
Ceux qui auraient voulu limiter la guerre au théâtre d’opérations malien en sont pour 
leurs frais : le Mali n’est que le maillon faible d’un « front » bien plus large, qui inclut 
tous les pays de la zone sahélienne, de la Mauritanie à l’Ouest, jusqu’au Nigéria à 
l’Est, et englobant, qu’ils le veuillent ou pas, les pays d’Afrique du nord. 
 
La une d’un journal mauritanien cette semaine (capture d’écran) 
Les pays de la région ne s’y trompent pas, comme les Mauritaniens, qui ont plusieurs 
fois tenté de s’exclure de la problématique régionale, mais s’y trouvent 
inexorablement ramenés. En début de semaine, un journal mauritanien titrait : 
« Pouvons-nous y échapper ? » Poser la question est déjà un début de réponse... 
C’est évidemment un immense danger pour la France, qui s’est engagée sur un 




menaçait de faire tomber Bamako et donc de faire émerger un « Malistan » islamiste 
au potentiel déstabilisateur régional indéniable. 
Cet objectif de guerre est déjà en train d’être élargi à la reconquête du nord, car il 
n’est pas de l’intérêt des troupes françaises de revenir au statu quo ante, c’est-à-dire 
le nord aux groupes islamistes armés, et le sud à l’armée malienne protégée par la 
France. 
Avec l’aide des armées africaines qui sont en train d’arriver, en en particulier des 
Tchadiens, les plus aguerris et expérimentés de tous ceux qui envoient des renforts, 
il est vraisemblable qu’ils tenteront de reconquérir, pour le compte du gouvernement 
de Bamako, les villes de Tombouctou, Gao et Kidal. 
La fin de l’histoire ?  
Mais Paris sait très bien, et plus encore après l’opération d’In Amenas, qu’un succès à Tombouctou 
ou Gao ne signifiera en rien la fin de l’histoire. 
Au contraire, les jihadistes sont plus à l’aise dans la guerre de mouvements, à bord 
de leurs pick-up extrêmement mobiles, que dans une guerre de position, à défendre 
des villes ou des territoires « libérés » face à un ennemi qui dispose du monopole de 
l’action aérienne et de moyens militaires conventionnels plus puissants. C’est le B-A 
BA de la guérilla. 
Que fera alors la France ?  
 Se retirera-t-elle du Mali une fois la souveraineté du pays rétablie au nord ?  
 La force interafricaine et l’armée malienne auront-elle les moyens de prendre 
le relais et d’assurer que le retour des Jihadistes soit plus compliqué que lors 
de leur coup de force de l’an dernier ?  
 Ou restera-t-elle durablement dans cette zone dans laquelle aucun problème 
politique n’aura été réglé par l’action militaire, au risque d’entrer dans une 
logique d’enlisement ?  
Ces questions se posent d’ores et déjà à la France alors que la reconquête du Nord 
n’a pas encore eu lieu. Elles se posent d’autant plus que de sérieux doutes sont 
permis sur la vitesse et la capacité à faire monter en puissance les forces africaines 
de la Misma et l’armée malienne qui n’a repris un rôle actif que dans le sillage des 





Soldat tchadien à Fada, février 2012 (Pierre Haski/Rue89) 
Pour les groupes jihadistes, il y a deux conflits en même temps. Celui qui les oppose 
aux « infidèles », et qu’ils ont réussi à transformer en crise d’ampleur mondiale en 
peu de temps ; et il y a la concurrence de légitimité qui oppose les groupes entre 
eux. 
Mokhtar Belmokhtar a pris, de ce point de vue, un coup d’avance, en obtenant la 
« reconnaissance » du sang, faisant de son groupe dissident d’Aqmi un prétendant 
au leadership du Jihad sahélien. 
Aqmi, Ansar Dine, Mujao, Boko Haram, les autres éléments de la nébuleuse 
islamiste armée dans la zone sahélienne n’ont pas dit leur dernier mot, et conservent 
tous les moyens de frapper à leur tour un grand coup pour retrouver leur leadership. 
Quel but de guerre ?  
La véritable inconnue de cette guerre est finalement de savoir quel objectif final est 
visé. 
 S’il s’agit d’éradiquer militairement ces groupes armés, c’est une illusion dans 
ce territoire grand comme plusieurs fois la France, où ces combattants du 




 S’il s’agit simplement de faire la démonstration que la communauté 
internationale, réduite ici à la France et à l’Afrique, avec le soutien modeste du 
reste du monde, est capable d’empêcher les groupes jihadistes de remporter 
des succès durables et à grande échelle, cet objectif est atteignable, mais 
avec un résultat susceptible d’être remis en cause à chaque instant. 
L’action spectaculaire d’In Amenas n’est sans doute que le premier coup de 
l’internationalisation de la crise malienne, un épisode dans une longue guerre qui, 
depuis les premiers Moudjahiddine d’Afghanistan, rebondit d’un pays à l’autre, sans 
prévenir. 
De quoi justifier le manque d’entrain des alliés de la France à mettre le doigt dans un 
engrenage dont ils ne savent où il les mènera. Mais In Amenas a assurément fait 
monter les enchères de la guerre, pour tout le monde.  
Alors qu’Hillary Clinton affiche le soutien US à 
l’Algérie, le Conseil de sécurité appelle à une 
coopération avec Alger 
Par : Merzak Tigrine  
 
“Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus fermes l'attaque 
terroriste contre le site d'In Amenas, en Algérie”, selon un communiqué 
approuvé par les 15 membres de l'instance. 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé, vendredi, l'attaque “haineuse” et la prise 
d'otages dans un complexe gazier dans le sud de l'Algérie par un groupe armé 
proche d'Al-Qaïda. “Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus 
fermes l'attaque terroriste contre le site d'In Amenas, en Algérie”, selon un 
communiqué approuvé par les 15 membres de l'instance. Le conseil appelle, en 
outre, les États à “coopérer activement avec les autorités algériennes”.  




coopération contre le terrorisme avec l'Algérie et tous les pays de la région”, a 
déclaré, vendredi soir, pour sa part, Hillary Clinton après ses entretiens avec le 
ministre japonais des Affaires étrangères, Fumio Kishida, en visite à Washington. 
Tout en relevant l’importance d’un renforcement de la coopération avec l’Algérie et 
d’autres pays de la région dans la lutte contre le terrorisme, la chef de la diplomatie 
américaine a souligné que “personne ne sait mieux que l'Algérie combien les 
groupes terroristes sont impitoyables”. Elle a rappelé que l’Algérie “a mené une 
guerre terrible contre les terroristes durant plusieurs années et avec de grandes 
pertes de vie”. Elle a affirmé que les États-Unis “sont prêts à renforcer leur soutien à 
l’Algérie dans le cadre de la lutte mondiale contre l'extrémisme violent et le 
terrorisme dans le monde entier”. Elle a également précisé qu’“il ne s’agit pas 
seulement de la coopération avec l'Algérie, mais de la coopération internationale 
contre une menace commune”. En réponse à une question sur la prise d’otages sur 
le site gazier d’In Amenas où les troupes spéciales de l’Armée nationale populaire 
(ANP) ont donné l’assaut pour neutraliser les ravisseurs, Hillary Clinton a estimé qu’il 
s’agissait d’une situation “extrêmement difficile et dangereuse”, tout en insistant sur 
le fait que l’attaque du site gazier d’In Amenas “est un acte de terreur”, et que “les 
auteurs sont des terroristes. Ce sont eux qui ont attaqué cette installation et pris en 
otage les Algériens et d'autres personnes venues du monde entier qui vaquaient à 
leurs occupations quotidiennes”. Quelques heures auparavant, la porte-parole du 
département d’État US avait réaffirmé l’intransigeance des États-Unis de ne pas 
négocier avec les terroristes. “Les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes”, 
avait fortement insisté dans son briefing quotidien Mme Victoria Nuland en réponse à 
une question sur l'offre qui aurait été faite par les ravisseurs pour libérer les otages 
américains du site gazier d’In Amenas en échange de détenus islamistes 
emprisonnés aux États-Unis pour actes de terrorisme. De son côté, le Premier 
ministre japonais, Shinzo Abe, a déclaré, hier matin au sujet de la prise d'otages en 
Algérie, que “cette affaire est extrêmement ignoble, nous ne pourrons jamais 
pardonner”. S’adressant aux hauts dirigeants gouvernementaux présents sur les 
lieux, il dira : “Je vous demande de faire de votre mieux pour s'assurer de la sécurité 
de nos ressortissants et de les sauver par n'importe quel moyen.” “Je tiens à 
apporter une réponse ferme”, a déclaré M. Abe, cité par l'agence de presse Kyodo, 
appelant à poursuivre les efforts pour obtenir des informations précises sur la 




Premier ministre norvégien, il a déclaré, lors d'un point de presse vendredi, que 
“nous abordons un week-end où, en tant que nation, nous devons nous préparer à 
de mauvaises nouvelles”. S’exprimant de nouveau, hier, le président français 
François Hollande a estimé que l’Algérie avait eu “les réponses les plus adaptées” 
lors de la prise d’otages car “il ne pouvait y avoir de négociations” avec les 
terroristes. “Nous n'avons pas encore tous les éléments mais, quand il y a une prise 
d'otages avec autant de personnes concernées et des terroristes aussi froidement 
déterminés, prêts à assassiner — c’est ce qu'ils ont fait — leurs otages, un pays 
comme l'Algérie a les réponses qui me paraissent, à mes yeux, les plus adaptées car 
il ne pouvait y avoir de négociations”, a déclaré le président français devant des 
journalistes lors d'un déplacement à Tulle (centre de la France). 
 
Les sept derniers otages exécutés par les 
terroristes  
La fin d’une dure épreuve 
 
 
Fin dramatique de l’opération de libération des otages détenus à In Amenas, sur une 




s’échapper avec les sept derniers otages, ils ont commencé à les exécuter. Les troupes 
spéciales de l’ANP sont passées à l’action, tuant les onze derniers terroristes. Les sept otages 
étaient malheureusement déjà tous morts. 
Hier matin, la nouvelle est tombée comme un couperet. Les sept derniers otages 
détenus par la multinationale terroriste islamiste ont été malheureusement exécutés.  
Les dix heures qui ont suivi l’incendie que les terroristes ont mis à une des 
canalisations de l’installation gazière ont été très difficiles pour les unités spéciales 
de l’ANP et leur commandement. En effet, tard dans la nuit de vendredi à samedi, les 
11 derniers terroristes, retranchés sur le site gazier, détenaient toujours un groupe 
d’otages, dont sept étrangers. N’ayant pas réussi à quitter les lieux avec ces 
derniers, ils tentent de mettre le feu à l’installation. D’immenses flammes s’élèvent 
vers le ciel, au milieu de la nuit. Grâce aux travailleurs de la base, l’incendie est 
circonscrit quelques heures plus tard. Les derniers otages algériens sont libérés au 
petit matin. 
Seuls sept étrangers sont maintenus en captivité. Les intentions machiavéliques des 
terroristes deviennent claires. Exécuter les otages et faire exploser l’usine après. La 
tension monte. En début de matinée, des coups de feu retentissent.  Cela précipite 
les évènements. La décision de donner l’assaut au dernier refuge est prise. Les tirs 
durent plus d’une heure avant que les lieux ne soient investis par les éléments des 
unités spéciales de l’ANP. Une bataille s’ensuit à l’intérieur avant que les armes ne 
se taisent, dans la matinée, vers 11h.  L’heure est au bilan. Les onze terroristes sont 
abattus, alors que du côté de l’ANP, des sources sécuritaires parlent d’une dizaine 
de victimes et de nombreux blessés. D’après toujours nos interlocuteurs, les 
terroristes avaient exécuté les sept otages bien avant l’assaut militaire et tenté de 
faire exploser le site, en minant certains de ses accès. 
En dépit des pertes humaines, le pire vient d’être évité. L’état-major annonce la fin 
de l’opération militaire à In Amenas, durant laquelle près de 700 travailleurs, dont 
plus d’une centaine d’étrangers, ont été libérés par l’armée qui a mis hors d’état de 
nuire les 29 membres du commando terroriste islamiste. Ce dernier est composé 
d’Egyptiens, Syriens, Tunisiens, Maliens, Nigériens, Mauritaniens, Algériens, un 
Français et un Canadien qui ont été éliminés. Ils étaient venus avec la ferme 
intention d’enlever le maximum d’étrangers se trouvant dans la base-vie, et comptant 
sur la pression internationale, obtenir le feu vert des autorités algériennes pour 
quitter l’Algérie. 
Une fois au Mali, les captifs auraient été utilisés comme monnaie d’échange, comme 




allemand, autrichien et suisse, a laissé Abderrazak El Para partir de Djanet avec 16 
touristes, après que 16 autres aient été libérés sains et saufs, à Tamanrasset par les 
forces de sécurité. 
Depuis, cette quarantaine de terroristes, qui avaient accompagné El Para au nord du 
Mali et empoché une rançon de 5 millions d’euros, s’est transformée quelques 
années plus tard, et grâce à la complicité du régime de Amadou Toumani Touré (le 
président malien déchu le 22 mars 2012), en une multinationale du crime, de la 
contrebande et du narcotrafic, dont est issu le groupe qui a attaqué la base gazière 
d’In Amenas. 
Cette fois-ci les troupes de l’ANP ont été intraitables en dépit des pressions de 
certains Etats qui voulaient internationaliser l’intervention militaire contre les 
terroristes. Une position qui a pris au dépourvu les terroristes. Ne pouvant plus 
mener leur mission jusqu’au bout, ils passent à une action suicidaire : exécuter les 
otages et faire exploser les installations de l’usine. 
 
Attaque terroriste de Tiguentourine: le bilan 
des victimes risque d'être revu à la hausse 
Le bilan des victimes de l'attaque terroriste contre un complexe gazier de 
Tiguentourine (In Amenas) risque d'être revu à la hausse, après un premier 
bilan provisoire officiel de 23 morts et 32 assaillants tués. 
"Je craint fort hélas que ce bilan soit, malheureusement, revu à la  hausse", a 
regretté ce dimanche le ministre de la Communication, Mohamed Said qui a précisé 
que "le bilan  définitif sera connu dans les heures qui viennent".   
Le ministre qui était l'invité de la rédaction de la chaine III ce matin, a indiqué par 
ailleurs que les forces spéciales de l'Armée nationale populaire (ANP) continuent 
toujours de sécuriser le site gazier de Tiguentourine, attaqué mercredi par un groupe 
terroriste, à la recherche d'éventuelles autres victimes.  
"Les forces spéciales continuent toujours de sécuriser le site gazier de Tiguentourine 
à la recherche d'éventuelles autres victimes, puisque le bilan  donné jusque là par le 
ministère de l'Intérieur est provisoire", a déclaré M.Mohamed  Saïd. 
L'assaut donné jeudi par les forces spéciales de l'ANP pour libérer les otages 




neutralisation de 32 terroristes et le décès de 23 personnes, selon un  bilan 
provisoire établi samedi.    
Mohamed Said a en outre indiqué que les terroristes qui ont attaqué le site gazier de 
In Amenas sont issus d'au moins six nationalités et originaires de pays arabes, 
africains et non africains. Pour le ministre, l'attentat du site de Tiguentourine est "une 
agression terroriste contre le peuple et le territoire algériens et contre la souveraineté 
nationale", et l'arsenal sophistiqué récupéré à l'issue de cette opération "dénote une 
volonté affichée de faire le maximum de mal dans cette opération terroriste  et 
criminelle". 
A propos de l'assaut décidé par les autorités algériennes, le ministre a indiqué que 
"devant le refus de ces groupes terroristes d'obtempérer et devant leur intention 
affichée de fuir en emmenant les otages, il n'y avait pas d'autres moyens que de 
passer à l'action". "Les terroristes étaient décidés soit à réussir leur opération 
comme  ils l'avaient planifiée, soit à faire exploser tout le complexe gazier et 
exécuter  tous les otages", a-t-il ajouté 
 
Attaque de Tiguentourine : Une trentaine 
d’autres corps découverts sur le site gazier d’In 
Amenas 
Une trentaine d’autres corps d’otages étrangers, algériens et de soldats de 
l'ANP ont été découverts par les forces spéciales de l’armée algérienne sur le 
complexe gazier de In Amenas qui a été attaqué mercredi dernier tôt dans la 
matinée par une trentaine de terroristes, selon des sources sécuritaires qui se 
sont confiées à el watan. 
Ce qui confirme les propos du ministre de la Communication, Mohamed Saïd, qui a 
déclaré ce dimanche sur les ondes de la chaîne III, (radio nationale) que le bilan des 
victimes de cette attaque contre le complexe gazier risquait d’être revu à la hausse, 
après un premier bilan provisoire officiel de 23 morts et 32 assaillants tués. 
"Je crains fort hélas que ce bilan soit, malheureusement, revu à la  hausse", a 
regretté ce dimanche le ministre de la Communication, Mohamed Said qui a précisé 
que "le bilan définitif sera connu dans les heures qui viennent", a notamment indiqué 




Une opération de déménage des installations de production de l’usine de gaz de 
Tiguentourine a été lancée depuis samedi après la neutralisation par des forces 
spéciales de l’ANP des terroristes. 
Algérie: 37 étrangers tués, dont de nombreux 
par balle, lors de la prise d'otage 




AFP - Trente-sept étrangers et un Algérien ont été tués, dont une grande 
partie d'une balle dans la tête, lors de l'attaque et la prise d'otages menées sur 
un site gazier du sud-est de l'Algérie par un commando …plus  islamiste parti 
du Mali, a annoncé lundi le Premier ministre algérien  moins  
"Onze Tunisiens, trois Algériens, un Mauritanien, deux Nigériens, deux 
Canadiens, des Egyptiens et des Maliens" composaient le groupe de 32 






L'armée a pu libérer dès jeudi la majeure partie des centaines de personnes -
algériens et étrangers- qui se trouvaient sur le site exploité par le groupe norvégien 
Statoil, le Britannique BP et l'Algérien Sonatrach, lors de la prise d'otages 
 
Trente-sept étrangers et un Algérien ont été tués, dont une grande partie d'une balle 
dans la tête, lors de l'attaque et la prise d'otages menées sur un site gazier du sud-
est de l'Algérie par un commando islamiste parti du Mali, a annoncé lundi le Premier 
ministre algérien. 
"Trente-sept étrangers de huit nationalités différentes" ont péri lors de cet épisode 
sanglant de quatre jours auquel ont mis fin samedi les forces spéciales algériennes, 
a déclaré Abdelmalek Sellal lors d'une conférence de presse à Alger. 
Ce bilan est encore provisoire, cinq étrangers étant toujours portés disparus, a-t-il 
indiqué. 
De nombreux otages étrangers ont été exécutés "d'une balle dans la tête" par leurs 
ravisseurs, a-t-il ajouté, décrivant des "terroristes (...) déterminés". 
La Norvège, la Malaisie et Manille ont aussi indiqué être sans nouvelles de plusieurs 
de leurs ressortissants. 
Le Premier ministre a précisé que sept corps n'avaient pas identifiés parmi les 37 
dépouilles étrangères après l'attaque qui s'est déroulée dans le gigantesque 
complexe gazier d'In Amenas, à 1.300 km au sud-est d'Alger. 
Onze Tunisiens parmi les ravisseurs 
Selon M. Sellal, le commando islamiste est venu du nord du Mali, "d'où il est parti il y 
a près deux mois", soit bien avant le début de l'intervention militaire française dans 
ce pays, contre laquelle les assaillants ont dit agir. 
"Onze Tunisiens, trois Algériens, un Mauritanien, deux Nigériens, deux Canadiens, 
des Egyptiens et des Maliens" composaient le groupe de 32 hommes, dont 29 ont 




Ils étaient dirigés par l'Algérien Mohamed el-Amine Benchenab, très connu des 
services de renseignements et qui a été tué durant l'assaut de l'armée, débuté jeudi, 
a précisé M. Sellal. 
Selon lui, les ravisseurs étaient tous membres du groupe "Signataires par le sang" de 
Mokhtar Belmokhtar, l'un des fondateurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) 
qu'il a quitté en octobre pour créer son propre groupe. 
Un otage philippin rescapé, Joseph Balmaceda, a raconté que le groupe islamiste 
avait utilisé les otages "comme boucliers humains" face aux tirs des troupes 
algériennes depuis des hélicoptères. 
"On nous demandait de lever les bras. Les forces gouvernementales ne pouvaient 
pas tirer sur eux tant que nous étions retenus", a ajouté l'homme, racontant être le 
seul survivant d'un groupe de neuf otages placés à bord d'une camionnette à 
laquelle les attaquants avaient fixé des explosifs et qui a explosé lors de heurts avec 
les forces algériennes. 
Demandes "inacceptables" 
"Au départ, les forces de sécurité, avec des civils, ont eu recours à la négociation (...) 
mais ces terroristes étaient déterminés. Leurs revendications étaient claires: libérer 
tous les prisonniers (islamistes), des demandes qui n'étaient pas raisonnables et 
inacceptables", a déclaré M. Sellal. 
Evoquant la fin sanglante de la prise d'otages, il a précisé que "la majorité des 
derniers otages étrangers (avaient) été tués par les terroristes d'une balle dans la 
tête". 
Plusieurs otages étrangers doivent la vie à leurs collègues algériens. "Nous étions 
tous dans la même galère, nous étions près de 300 Algériens regroupés par les 
terroristes. Et nous avions caché des expatriés au milieu de notre groupe", qui a pu 
s'échapper jeudi, a raconté Iba El Haza, un employé du britannique BP, qui exploite 
le site gazier avec le Norvégien Statoil et l'Algérien Sonatrach. 
Soulignant que l'Afrique du Nord est devenue un "aimant" pour les jihadistes des 
autres pays, le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé que la lutte 
contre le "terrorisme" serait au coeur de l'action du G8 en 2013, année où le 
Royaume-Uni assure la présidence du groupe des pays les plus riches. 
Pour sa part, tout en soulignant que "l'intégrité du Mali doit être préservée", car "on 
ne peut pas accepter un +Sahelistan+ demain à la frontière algérienne", M. Sellal a 
précisé que l'Algérie, qui autorisé les avions militaires français à survoler son 




Onze Tunisiens figuraient dans le groupe 
terroriste 
L’Algérie va renforcer aux "maximum" les 
mesures de sécurisation des frontières à l’est 
et au sud 
 
Première conséquence de l’attaque d’In Amenas, l’Algérie va renforcer « au 
maximum » les mesures de sécurisation de ses frontières avec la Tunisie et le Mali, 
après l’attaque sanglante contre le site gazier d’In Amenas, a indiqué, ce lundi 
21 janvier à TSA, une source gouvernementale. Malgré la présence de onze 
Tunisiens dans le commando qui a attaqué le site de BP, l’Algérie n’envisage pas de 
fermer ses frontières avec la Tunisie, a-t-elle toutefois indiqué. 
 « La multinationale terroriste, ce n'est pas nouveau. Actuellement, elle est repliée au 
nord du Mali et fait des incursions dans le sud de la Libye. Le problème vient donc 
plus de ce pays que de la Tunisie. Sans fermer la frontière, il est toutefois 
indispensable, pour nous, de renforcer au maximum les mesures de sécurisation 
avec nos voisins à l'est et au sud », a indiqué notre source qui s’exprimait après la 
conférence de presse du Premier ministre Abdelmalek Sellal. 
 « On mobilisera beaucoup de moyens humains et beaucoup de ressources pour 
mettre en œuvre des mesures radicales et sophistiquées, comme la surveillance 
électronique », a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails 
 
Prise d’otages d’In Amenas. 
Les terroristes ont pénétré en Algérie avec des 
véhicules officiels libyens 
 
INFO TSA. La prise d’otages d’In Amenas a suscité des interrogations. Comment 
une trentaine de terroristes lourdement armés ont-ils pu passer la frontière 
algéro-libyenne sans être interceptés par les gardes-frontières des deux pays ? Une 
source sécuritaire algérienne révèle à TSA comment les terroristes ont réussi à 
passer la frontière avec la Libye, avec des armes, sans être contrôlés. 
« Les terroristes sont entrés le jour même de l’attaque de la frontière libyenne, avec 




interne, d’un véhicule appartenant à une administration et d’un véhicule civil », 
explique notre source. Arrivés à la frontière avec la Libye, les gardes-frontières 
libyens les ont laissés passer sans les contrôler. « Les gardes-frontières libyens 
pensaient qu’ils avaient affaire à un cortège d’officiels libyens en visite en Algérie. Ils 
ne les ont pas contrôlés », explique la même source. 
 Selon notre source, les terroristes sont partis de Ghate. Ils sont passés par 
Tikrabane avant d’arriver à Tinmelal, connue sous le nom d’El Areg en Libye. Ils ont 
traversé la frontière algéro-libyenne à hauteur de Zerzatine, avant d’arriver à 
In Amenas. 
 Les assaillants ont même pu tranquillement faire le plein de carburant pour se 
rendre en Algérie. Après l’attaque contre le site d’In Amenas et la gigantesque prise 
d’otages qui a suivi, les gardes-frontières libyens ont contacté leur ministère de 
l’Intérieur pour demander si des officiels libyens avaient été envoyés par route en 
Algérie. Mais il était trop tard. 
 
Tiguentourine : Le redémarrage du complexe 
sera assuré par des algériens 
Jeudi 31 janvier à 15:10 
 
Le directeur général de l’association “Sonatrach/BP/Statoil”, Lotfi Benadouda a 
annoncé ce jeudi que 35 % du gaz produit par le complexe gazier de 
Tiguentourine sera mise en ligne dans les plus brefs délais.  
La production journalière du complexe est estimée à 24 millions de m3 de gaz dont 
le condensat et GPL. 
S’exprimant au cours d’une visite guidée organisée au site gazier par Sonatrach au 
profit de près de 150 journalistes de différentes nationalités, dont 90 étrangers et 
correspondants de presse accrédités en Algérie, Benadouda a précisé que l’une des 
trois unités de production de gaz similaires, endommagée lors cette attaque, “est en 
train d’être supervisée en vue de son redémarrage incessamment car elle n’a pas 




Néanmoins le redémarrage partiel du complexe gazier de Tiguetourine sera assuré 
exclusivement par des travailleurs algériens en attendant le retour des employés 
étrangers de l’association “Sonatrach/BP/Statoil”, selon les précisions fournies par la 
même source. 
Depuis l’attaque terroriste suivie d’une prise d’otages perpétrées par un groupe armé 
le 16 janvier dernier et de l’assaut donné par les forces de sécurité algériennes pour 
leur libération, l’usine de gaz de Tiguentourine est à l’arrêt pour des raisons aussi 
liées aux travaux de réparation et de vérification d’usage après les dégâts 
occasionnés enregistrés. 
150 journalistes visitent le site gazier de 
Tiguentourine (In AMENAS) 
elmoudjahid.com  
Vendredi 1 février à 21:22 
 
- Le site gazier de Tiguentourine entièrement opérationnel dans moins d’un 
mois 
- 35% de la production totale seront mis en ligne dans les plus brefs délais. 
- Le wali d’Illizi, Mohamed Laïd Khelfi, affirme que les « mesures 
sécuritaires,déjà existantes, seront renforcées davantage. » 
La réouverture totale du site gazier de Tiguentourine, cible d’une attaque terroriste 
meurtrière la mi-janvier dernier, et qui s’est soldée par la mort d’un Algérien et de 37 
étrangers, « est une question de jours, puisqu’elle interviendra dans moins d’un 
mois. » Tels sont les propos et constat fait par le directeur général de l’association 
regroupant Sonatrach, British Petroleum et Statoil, M. Lotfi Benadouda, qui 
s’exprimant jeudi dernier lors d’une visite organisée au profit de 150 représentants de 
médias, nationaux et étrangers. 
Deux semaines après cette agression, un travail impressionnant est déjà effectué. 
«35 % de la production totale, estimée à 24 millions de m3  de gaz/jour, dont le 
condensat et le GPL, seront mis en ligne dans les plus bref  délais», relève notre 




«entièrement par des travailleurs algériens» qui,  aux fins de travailler sereinement, 
ont mis «la production gazière à l’arrêt total». 
 
Juste avant cet acte terroriste, le niveau de la production gazière, qui représente 
10% de la production nationale, était estimé à 24 millions de m3/jour. Une capacité 
permettant à même de générer un revenu moyen journalier de 14 millions de dollars. 
A ce titre, il y a lieu de préciser que le contrat de type partage de production relatif au 
développement et l’exploitation du condensat, du GPL et du gaz naturel issus des 
gisements de la région d’In Amenas, a été conclu entre Sonatrach et la compagnie 
britannique BP le 29 juin 1998 et entré en vigueur le 13 août 1999.  Les partenaires 
norvégiens de Statoil ont rejoint l’association opérant dans le périmètre In Amenas. A 
propos des compagnies partenaires étrangères, M. Benadouda a affirmé : « Nous 
nous sommes mis d’accord pour que les expatriés ne reprennent leur travail  que 
dans trois mois. Ils apporteront une assistance à distance. »  Aussi, une équipe de 
200 travailleurs, s’active à un rythme élevé. Ingénieurs, techniciens et logisticiens, ne 
veulent pas sauter les étapes. Priorité : redémarrer la partie la moins touchée, le « 
train 1 » dans son appellation technique, fait savoir Abdelkader Haouch, ingénieur en 
exploitation du groupe Sonatrach.  Lui emboîtant le pas, Abdelaziz Hafsi, ingénieur 
en inspection au niveau du site gazier, fait savoir que l’inspection visuelle des parties 
endommagées est à 80%. Passée cette étape, ajoute-t-il, une seconde équipe 
viendra pour décider si les trains affectés « seront reconstruits ou réhabilités. » De 
son côté, Kameleddine Chikhi, directeur central des associations de Sonatrach, dans 
une déclaration faite à l’ensemble des journalistes, rassure que « l’ensemble des 
équipements est sécurisé et les critères de sécurité sont très élevés. » Les agents de 
l’association et l’ensemble des filiales de Sonatrach « sont à l’œuvre pour faire leur 
travail. » 
Le wali d’Illizi, Mohamed Laïd Khelfi, affirme que les « mesures sécuritaires, déjà 
existantes, seront renforcées davantage. » Interrogé par El Moudjahid, Bilal 
Mansouri, P/APW, rend un hommage solennel aux forces de l’Armée nationale 
populaire. Leur intervention, dit-il, « nous a évité un drame affreux. » L’attaque 
terroriste n’a pas affecté les citoyens d’In Amenas. 
F. I.  
Les survivants à l’attaque terroriste témoignent  
Le nom de Mohammed-Amine est sur toutes les lèvres. C’est l’agent de sécurité qui 
a déclenché l’alarme au niveau du complexe gazier alors même qu’il était atteint 
d’une balle dans la tête. « Un héros, un vrai martyr… » 
«Ils sont passés par là, vêtus d’uniformes militaires, agressifs, armés jusqu’au 
cou…» Lotfi tremble encore à l’évocation des terroristes ayant ciblé la base vie et le 
site gazier de Tiguentourine. Il est le premier arrêté. Regard lointain, il compte 




la mémoire de nos « frères et amis décédés en accomplissant leur devoir. » Une fois 
identifié comme directeur général de l’Association Sonatrach, BP et Statoil, Lotfi 
Benadouda est photographié par le groupe terroriste en cette journée funeste. Les 
400 otages ont été utilisés comme des « boucliers humains ». Et c’est dans un 
silence profond que la nuit de mercredi s’est lentement égrenée. Entretemps l’armée 
s’est déployée en encerclant les lieux. Au matin, les terroristes ont redoublé 
d’agressivité en se rendant compte qu’ils ne pouvaient pas s’échapper. » Lotfi 
n’oublie aucun détail. Les éléments de l’ANP ont ouvert le feu aux environs de 10 
heures. Une panique générale s’en est suivi dans le camp des terroristes. L’émir 
numéro un, Tahar, a été touché. Et c’est là que les travailleurs algériens ont réussi à 
prendre la fuite. 
L’assaut a duré une «éternité», quelques heures en réalité. Comme pour Lotfi, 
l’espoir revient à l’ensemble des travailleurs. Smail, technicien en instrumentation, en 
est à sa 7e semaine de travail. Au lieu de quatre seulement. Surpris par cette 
attaque terroriste, il a eu le réflexe de cacher son talkie-walkie. « Ça nous a 
beaucoup servi. On communique entre nous, les uns orientent les autres », se 
souvient-il. Les photographes et les journalistes, venus nombreux, se bousculent 
pour les meilleures images.  On se dirige vers le site de Tiguentourine. 
L’intervention des forces de l’ANP, raconte Abdelkader Haouch, « nous a évité le 
pire. » Son collègue, Hamid,  se souvient des coups de feu entendus de sa chambre 
à la base vie. « De la fenêtre je voyais des gens en tenue militaire, j’ai cru que c’était 
les nôtres », souligne ce trentenaire. Sorti pour prendre son café, il est resté stupéfait 
: « Je découvre des terroristes. » Voulant s’échapper, il est interpellé par deux 
terroristes, un Tunisien et un Libyen. Gorge nouée, Hamid affirme s’être interrogé sur 
une éventuelle existence d’étrangers. « J’ai refusé d’obtempérer, pourtant des 
Japonais, Norvégiens, Anglais étaient à quelques lieues de là. Si ce groupe avait 
découvert mon mensonge, j’aurai été vite exécuté. » 
F. L. 
Energie 
Projet de réalisation d’une usine de traitement de gaz humide à In Amenas 
La réalisation d’une usine de traitement de gaz humide est inscrite dans le cadre du 
plan de développement du projet In Amenas, a-t-on appris, jeudi passé, à 
Tiguentourine, In Amenas (Illizi) auprès de  l’Association « Sonatrach/BP/Statoil ». Le 
projet comprend trois unités identiques de traitement pour l’extraction du GPL, la 
stabilisation du condensat et la fourniture de gaz sec aux spécifications 
commerciales de gaz de vente. La capacité de traitement de l’usine de gaz humide 
sera de 29,8 millions de m3/jour (9,9 millions m3/j par unité), alors que les capacités 
de production  sont, pour chaque unité, de 24,7 millions m3/j (9 milliards m3/an) pour 
le gaz de vente. Le projet comprend aussi la compression et l’expédition du gaz sec 
traité et le stockage de liquides ainsi que la réalisation d’une centrale électrique et 




forage  de 90 puits et leur connexion à l’usine de traitement de gaz et la construction 
des conduites d’évacuation des produits finis. La connexion des conduites 
d’évacuation avec le système de transport par canalisation de Sonatrach se fait au 
niveau du Tie-in d’Ohanet, situé à 87  km d’In Amenas. 
Prise d’otages / Bilan: M. Sellal salue le 
professionnalisme de l'ANP dans la libération 
des otages de Tiguentourine  
21-01-2013  
Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal a salué lundi "le professionnalisme et 
l'intelligence" dont ont fait preuve les forces spéciales de l'Armée nationale populaire 
(ANP) lors de leur intervention pour la libération des otages détenus par un groupe 
terroriste au niveau du site gazier de Tiguentourine à In Amenas (Illizi). L'intervention 
des forces spéciales de l'ANP a été menée avec "un haut degré de 
professionnalisme et d'intelligence", a indiqué M. Sellal dans une conférence de 
presse, exprimant sa "fierté pour ces jeunes qui ont veillé à la préservation de la 
sécurité du pays et de ses frontières". Le but de cette opération terroriste était "de 
porter un coup à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie", ce qui ne "saurait être 
accepté", a-t-il dit.  M. Sellal a affirmé que le mérite dans le succès de l'opération de 
libération des otages "revient aux autorités suprêmes du pays et à leur tête le 
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui suivait les développements 
de la situation heure par heure et à l'ANP".    
APS     
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